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AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Vlola Malja Udrls for

Master of Arts in

Ge~an.

~.

presented April 1S. 1910.

APPROVED BY MEMBERS or THE THESIS COMMITTEE,

H. FX'fiderick peter... Chal~

w.rne~,B.rlensru.n

has wrltten

Da8

Belchtsle•• l as

a story, bu1: 1 believe that exeept for: It. nettat1ve form,
th18 story ls a

Tasso.

s•• lendrama

l.n the tradition of Goethe'.

oaiBelChtsleae1 &newers the deflnltloD of a Se.len.

drama and fulfils 1ts purpose ..

11\ .. S.elendrama the actlon takes place within the
F

.

soul of the hero.

,

His soul is torn by an inner conflict:.

As it: 1.. lmposslbleto escape one', ow soul. the conflict

tear. the hero apart.

In the first part of my thesis 1 have made a comparison

between

J2a1

veals that

aeicht$leae1 and Ta"so:.
bo~

This comparl.on te.

characters. Goethe), Tasso and Bergengruen)s

Prlest Martin. suffer
confliots flnaliy

f~om

de8t~oy

conflicts of the soul. and these

each man In its inner-eelf.

In the second part of my thesis 1 have analyzed the
rea$onin! and actions of priest Martin.

'I1u::ouah the con...

fession of a stranger Martin f1nds out about an alleged
murder plot against princes. E1 lsabe th, the daughter of

count von Thann-Bal1ensteln, whose

eonfe8so~

Martin 1s.

The confession leals Martin). llps and forces hlm to live

1n constant fear"

M.rtln tries 11\ vain to protect Elisa-

beth from her alleged fate..

The prlest UUtns 1nto • detec-

tive and Elisabeth'. lifeguard.

In his loul there arlees

the conflict between hi. duty of confessional ell.nee and

his love for Ellsabeth.

F111ally Martin must bow to God).

will and .dm1:t that each person mu8t aocept. beaJ: and ful.

fil hi. own fate.
Aoco~dtns

to Uhe dramatic effect, 1 have divided

pas Belchts18Sel tnto five seen••, in which 1 have followed
Mart1tl). aSony step by step.

in this

p~

The eecondary literature \lied

consists of thlrteen

80U~C.S.

ted during my ,. tudy year 1ft aet'11lany.

which 1 collec-

.,
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DIE AUFGABE DES SCHRIFTSTELLERS UND DES LESERS
Das Bleibende ins Bild IU stellen, das ist die
Aufgabe des Dichttrs heute und morgen. wi. sie es
gestern und ehegesterngewesen 1st.

Werner Bergengruen. Prlvi±egiendes Diohterm
Jedes Buch istein magischer Spiegel. der die Seele

des Dichters retlektiert und seine Gedanken, WUnsche und
Hoffnungen enthUllt. Der Dichter offenbart dem Leser
.eine seele in bestimmten Bl1dern und Handlungen.

Er

schrelbt, um su leben. und er lebt. um uns seine Botschatt

Eln Gedanke, den der
Dichter 1110ht tlbertragen kann, gibt ihm keine Ruhe."gerade
durch seine Schriften darzustellen.

wie einel1nertUllte Liebe.
Manchmal hlngt die Handlung von einer bestimmten
Ort ab, einanderee Mal sind Zeit und Ort nicht wlohtlg.

Aber

lmme~

schreibt der Dichter tOr den aufmerksamen Leser

uno bofit. dass der Les.r seine Botschatt verstehe.
der "mag1sche Spiegel·· .leigt

darln sehenwollen.

Uf1S

Denn

immer nur das,was wir

FUr den Leser 1st es viel leichter,

ein SUch sChnell durchzublKttern. und manQhmal sieht er

dann nureln Zerrbild...etwas, was der.Sohrittsteller Ihm
nicht .elgen wollte.
Ein :SUch 1st dat seh8pferische Geschenk d.s

SChrift~

stellera an den Leser. und es hat mehrer8 Aufgaben.

Die

Hauptautgabe Gines Buohes ist, uns zu bl1den. und den Horl..

2

.ont unseres Denkens

IU

erweltern.

Die iweite Aufgabel eln

Buch soll ein geistvolles Unterhaltungsmittel sowie auch
8in treuer und tr8stender Freund se1n.
trUg"t

EfS

den

Sehr lelten be-

Leser.~ .•

Llteratur solI dem Leser dlenen.

Aber 1st e8 noch

heute so? Die heutlge Llteratur 1st ott nur eine Modesache.
ner Leser sehnt slah nach etwas Sensatlonellem und er be.kcnnmt, .a. er wUnscht.

Eine bessert Generation wUrde auf-

waehsen. wenn an Stelle des B8sen das Gute in unserer
tigen L1 teratur mehr betont warde.

heu~

Zu viele BUoher ver....

herrlichen Lustmord. Habsucht. Nlhilismus uns Sex:'.:

Des-

wegen sollte ee in U1'18erer dhaotisohen zeit die Aufgabe des

:Suohes seln, die Menachllchkelt in clem Menschen
w-eeken.

IU

er-

Warum.?

Der heutlge Mensch 1st mel.tens nur mit sich eelbst

beschlftlgt. FUr seine Mitmanschen hat er kelneZelt und
wenig Interesse.

Was ftthl t der Mensah unllleres Jahrhunderts?

Niemana will sleh selbst in eln ttefee und eehte. Mttgettthl
verwlckeln.
finden.

H.u~e

kann man 'her Mltleid a18 MitgefUhl

E$ ist viel leichter und schneller, einfaoh IU

sagen. flEe tut mir leid," als an dem Leid seiner Mitlllensehen tellittnehmen.

Eohte Liebe 1st selten. und das Wort

"Treu.e ft klingt irgendwiealtmodlseh unci sohe1nt nicht mehr

in unsere Zeit

IU passen.

Wer von eirtem anderen Treue be-

gehrt. tnUss auch selbet Tr&ue sohenken. Aber del' heutlge
Mensch hat n1.cht genug Mut

da~u.

einem anderen lVIenschen

Itt

vertrauen..

Um Verstlndn.ls flIr seine 001 tmenschen au haberl.

muss man zuerst $ein eigenes Marl 8£fnen.
Menl!lehen haben dies.

Her~ensbild.ung.

Aber nu wenige

Geduld nlmJ11t

~u

viel Zeit, undZeit 1st tUr una sehr wertvf)ll. Die gr8sste LebenssCh8nhelt flndet sleh gerade in den Beziehungen

zwisChen Menschen. aber auch die gr6ssten Enttluschungen
und die tielsten Sehmerzen.

Der M.nsoh S&hnt e10h naOh

dem anderen Mensohen, denn elgentlioh will kelner allein

seln.

1m Jense1ts wird der Mensch von Gott er16st, aber

aut Erden kann i.hn nul' ein anderer Mensch bef're len , der
tUr ihn Verstlndnie hat.
Es 1st eine grosse strate

.u. leben-...yiell$icht sine

gr8ssere strate ale III sterben. Schon dal neugeborene
Kind muss seln Schlcksal tragen. W'M. d.r Mensch selbst
physls0h GCler psychisCh nicht leiden muss, dann quilt ihn
die untreue oder Ungeduld eines geliebten Freund.e.

oderweniger leidet jeder

VOn

Mehr

una unter rnetaphysischen

S¢hmerzen Uber das fast unertrlgliohe irdi$che Leben oder
ttber

das ungerechte

SOhieksaJ.,~

Darwn glalAbe !Ch. dass

BUcher lesen $ollen, dle das Leben de. prometheischen

wir
Men~

eehen bejahen.

SolchepromethelsChen Gestalten fin_en wir in Werner
Bfn:-gengrue1'ls Romanen und Novellen.

die

B.11.h~ng

Er beEllchreibt immer

zwischen Gott und dem Mensohen.

Seine IBergengruens! Menschen stehen in der Ent.
scheidung J'IIlschen Gut und B6s~. Sle sind der

4

Bedrohung aus dem nunke.l Und. e.lle.n xn.g.sten der
Kultur ausgesetst. Sie vex-stricken eleh in
SUnde und SChuld und t!umeln duroh eln langes
Leben der Gottesferne.

Warum wurdeWerner Bergengruen SChrifteteller? In seinen
eigenen Worten erkllrt er, daBs seine Natur ihm befehle
IU schreiben.

warum diohte iCh? ••weil es ein offenbar elemen.
tares BedUrfnls meiner Natur 1st. weil iCh dem
Triebe nachgeben will und mu.ss. der Minh "On
frtther Jugendan beherrscht hat, andere verm8oh.
te loh nicht IU leben. 2

Phl10s0ph&n verschl$dener Zeitalter haben das irdi-aChe Leben verteldlgt.

Der Mensch muss aut der

E~dt

leiden, damlt er nach selnem Tode ein twiges Leben der
Gnade leben kann.

Dooh ein

starkes und bravEts Hers kann

$chon auf der Erde die Angst und die SChmerzen Uberwin-

den und darf den Glauben nlcht verl1eren, aueh wenn er in
eine '-Grenzsituation" hineingettthrt wird.
Den tiefsten Grund fUr diese Reaktlon der Men.
SChen in der Grenzsituation sleht Bergengruen in
der Furoht,im SOhrecken vor dell'1 Abgrund. derden
Mensohen bedroht. Dabei 1st $8 lunlchet e1nerlel,
ob der Abgrund Tod. Schande, Folter, Geflngn1s
oder nur Verlust des Verm8gen$ bedeutet.;
Der Mensch muss Schmtrzen mit erhobenem Kopf tragen.

Nur

80

untersohe1det er elch vom Tier.

Das Schleksal·wird

ihm schon in die Wiege gelegt. und bis sum Grab muss er e8
tragen und ertragen.

Das Theme. in :Sergengruen$ WerkfU'l 1st

"der MenSOh vor Gottes Angesieht"4.Der Sohrlft$teller

5
at'l.alysi~rt

die mensohllohe Seele und zelgt uns wie diese

Seele auf versch1edene Lebenssituatlonen reagiert.

Was

braueht der Mensch. um sein Schicksal ertragen zu k8nnen?
Er braucht Glauben, so dass er Uber die Leidenschaften
trlumph!eren kann. "Bergengruen bearbeitet geme rellgi8se

Problerne. dann
In dar ~atholischen Kirohe sieht er die grosse
Kultur---zugleich a1)erauch die besst. HUterin
der ohr1stlichen Botschaf't in dleser welt.5
weiterhlnl
Er 1st von der Boteohaft der heiligen Schrift
ergrltfen worden..-durch sl. f'inden alle Dinge
des tebeftft ihren Sinn und damit ihre rechte
S1:ellung.
'

Bergengruen fUhrt seine Charaktere in einen Kreis hineln.

Innerhalb dieses Krelses werden ihre inneren Krlfte erweekt.
selbst.

Die M$nschen stehen vor der Erprobung lhrer
Sie snthttllen dem Leser Ihr Innerstee durch eine

meiet lebensbedrohende Situation.

Der Schatten des TGdes

entb18sst den Menschen. und der Mensch 1st allein mit se1..

nem Sohicksal.

Gerade in dern Augenbliok" wo er die Hilt.

und Liebe seiner

Mltmensoh~n

am meisten braucht. 1st er

ganz:<allein und verlassen.

Nur Gott. at1n Schloksal unci er

sind da•• das ewige Dreieck.

Der Sohriftsteller verurtel1t

seine Charaktere nioht.

Er llsst den Leser selbstent...

soheiden. ob man ein best1mmtes Leben verurtel1en kann.
Aber ehe wlr jemanden verurteilen. mUssen wir wiesen. wieviel er in seinem Leben gelltten hat.

6
Seder von unS solIte Wertler Bergengru.$ns Erzlhlung
Pas B@ichtsigsel lee&n.

Pleses l3uoh zelgt uns.

daB$

trotz'

'belnahe unertrlgl1eher Qual und Angst der ·Mensch..... Prlester
~~rtin Soh811haae-~seln SOhioksal

wiel?rometheus.

geduldig ertrlgt. gerade

Kaplan Martin leidet jed$ Minute unterder

seelisohen Falter.

Abel' er glbt nlcht auf.

Unci ein echtes

und wertvolles Leben Uberzeugt una mehr ale eine Re1.he von
Predlgtbf.fehe·rn.

lelden muss.

lVIan kann tragen, warum der Mensch so \Tiel

Hat Leid Uberhaupt einen Sinn?

In

rrlvi~ec!en

dt! Qlchttr@ erkllrt una Bergengruen,
dass .8S, Dinge glbt. 4leum 1hrer selbst willen
da sind•.Um ihrer selbst ,willen aufgenommen werden
sollen. &l1sserhalb jedes mensohlichel1 ZweCkdenkens,
es 8el . nunpolltlscher•. wirtschattlioher oder. mora...;
lischer Natur in welchem.son$t bis zur Unertrlglichkeitalies Leben getangen Iiegt.?
~

E I N LEI TUN G
EIN VERGLEICH ZWISCHENZWEI

SEEtENDRAI~N

Jedes Zeitalter hat seine elgene Lebensphilosoph1e

ent'W'lokelt.
l!smus.

1m ewanllgsten Jahrhundert ttberwiegt der Nihi-

Im Schatten des imm&r drohenden Atomkrieges 1st

der Mensch gleichgUltlg geworden.

1m Osten wird die Ein-

selpers6nliohkelt in den Massenmenschen verwartdelt, 1m

westen dag&gen verllert der Mensch seln Geslcht in Abstrak.
tionen.
hunderts.

Das Resultat 1st der

Ohaosm~nseh

unsere. Jahr..

tTber die Menscheneeele sprloht man heute selten.

denn die Seele bedeutet etwa$ Seh8nes und Edles. aber

gerade haute wlrd daB Hissliohe und nas Grausatne verherrlicht,
Die BlUtezeit der gro$$en Seelendratnen. ale Goethe

Iph1g'nie (1187) una 'roanatoTABIO (1789) $chrleb. 1st
llngst vorbe!,

1m Verglfi!ich lur tfb.erv81karung. Rassenfrage

und Okologle echeint die menschllche Setleeln unwlcht.1ges

und Bogar llstiges Problem 'U eein. was 1st eine Saele?
1m W8rterbueh Iesen wir,da.$$ dl$ Seele tier unsterbllche
Tell des IVlenSChen."",der Geie't...!st.(Tht Grosset Webatex-

Dictionary. Grosset
Edition).

Be

Dunlap Pub11aohers. New York. 1966

Del' lVIensch hat immer geglaubt, daIs der Tod kelne

v811ige Vernlchtung sondern nur $lne umwandlung und e1n
ner K8rper lerfillt
endl10n i.n ein Nlchts, aber die Seeleblelbt unsterb11oh.
Ubergang zu einem anderen Leben 1st.

8

Und diese Seele haben viele Dichter in ihren Werken be.ungen.

Ale loh Werner Bergengruens Daa Beicptsiegel gele-

sen hatte, musste ich an Goethes Torgul1;0 Tasso denken.
BergengruensBe!Chtsiegel, obwohl in del' Form einer Erzlhlung geschrieben, 1st in Wirklichkeitein Seelendrama.

In

einem Seelendrama sind die Vorglnge subjektlv und innerlich,
denn der Konflikt des Seelendraroas £indet in der Seele des
HE!lden statt.

Dieser innere Konflikt let-st8rt den Nlensohen

und bringt ihn langsam dem Untergang entgegen.

Der Held

kann seinem Selb$t nioht entkommen.
B$ide Hauptcharaktere. Goethes Tasso sowie Bergen..
gruene Martin SOh811haas. leiden unter unertrlgliohen
Seelenkonflikten.

Beide Werke enteprechen der obigen Defi.

nition elnes Seelendramas und

e~fttllen

ner

seine Aufgabe.

Held wird nicht lusserlich sondern in seinem Inneren Wasan
lerstSrt.
Leben.

Das Tragische 1st nioht sein Tod. sondern sein

Seine Seele entfremd$t den Mensohen sioh selbst.

Das Leben wlrd 1mmer unertrlglloher. und die Seele wird
immer ungeduldiger.

Durch ihre Konflikte trelbt sie den

Mensohen zur Versweiflung. bis er sleh Bogar naoh dem Tode
sehnt.

Der Tod sChelnt der eineig. Ausweg zu sein, denn

er befreit den Gequl1ten von seiner Peln und seine unruhige
Stele von dem llstigen K8rper tUr daB ewige Leben.

Aber

in einem Seelendrama wird der Tad dem HeIden oft v.rsagt.
Tasso findet den Ausweg 1m Wahnsinn. und

Be~gengruena

Held.

9

Martin, wird sOhwer verletmt.

Del' SChriftsteller sagt uns

n.icht. ob Martin den rettenden Tod findat.
Wennwir Goethesund Bergengruens Werke vergleichen.
find,en wir viel Xhnliohes .Goethe schrieb seinen To[guatg

TfJ,s§!o in Weimar, 'alser 1m Eann von Frau Yon Stein stand.
:An Ihrer Sette lernte er,dass tterlaubt 1st. was sich
ziemt" una nioht "was geflll t re _tm !.asui.!j aehen wir dle

ldealisierte Gestalt von Charlotte 1ton Stein.

Prinzessln

Leonore ist Tassos Leben,und Frau von Stein war damala
Goethes Leben.

1m Spiegel seiner Werke hat der Dichter

ihre Pers8nliohkeit verewlgt.

hIOh habe gleich am Tasso

sChrei'bend Dich. angebetet,·t schrieb er an Charlotte.

Goethe vollendete sein Dra.ma 1789.

Schonals Jang...

ling kannte er die Werke des unglUcklichen italienischen
Aber er musste selbst denZwlespalt zwlschen

Diohters.

der realen Welt und der idealen Welt der Diohtkunst er-

leben, ehe er T0l'Quato Ta§so (1544 ... 95)kUnstlerisch
darstellen konnte.
leidende Gestalt.

Dleser episohe Dichter war eine $&elen"",
An Tas$o z'.igt uns Goethe slah sel"bst.

Tasso (Goethe) 1st ein UbersensiblerDioh'ter. sin zweiter
Werther. der am Hofe von Weimar (Ferrara) unglttokllon 1st
und Alfons ciem Zwelten. dem Herzogen 'Von Ferrara dienen

muss.

Tassos erster Konflikt 1st zwisohen Freiheit und

Pflicht.

"Der Mensch 1st nlcht geboren. frel zu ae1n";

sagt Tasso.

Herzog Alfons 1st fUr ihn ein Herr, dem er

ale Dichter dient und Dank $ohuldet.

Genau wie TassQ, ist

10

auoh der Priester Martin SCh611haas nicht fret.

Ale Pries-

ter muss eX' Gott dienen. Demit wldmet eX' aein ganles
Leben eeinen Mitmensohen.
Die Seit in Goethee Werk 1st genau angegeben.

1m

ersten Auflug des Dramas Uberreieht Tasso dem Htrlog sein
beendetes Gedlcht GerusalemneiJtberp.ta.

Dies Gedicht wurde

1574 beendet. Obwohl die histori$Che Zeit das sechzehnte
Jahrhundert let, seigt un.a Goethe das We1marer H()f~eben des
aoh~ehnten

und seine Freund.ohaft mit Frau von Stein,

Auch Bergengruens Erelhlung spielt 1m achzehnten Jahrhundert.
Der SChrlftsteller erzlhlt una. dassMartin die Prlnleslin
lhr,r Patronln, der heiligen Elisabeth, empfahl. die 'tor

einem haJ.ben Jahrtausend lebte(Seite ,6). Wir wiElsen, daBS
die Heilig. Elisabeth von 1207 bls12,1 lebte.

Die Novellt

flngt kurt naeh Oltern an. und endet kurt nach Pfingsten.

Sie

dauert also ungeflhr sieben Wochenll
Der Ort von Goethee Werk lest der i tal'ienisohe (deutsche,)

MU8enhof von Belriguardo (weimar).

Dort steht das ganze

Leben und die Kultur unter dem Zelehen der Ilthetik.

KInstler geniessen de. di. hlchste Verehrung. Das SChloss,
gross~Uglg

gegen MInner de. Geistes. wird von derPrln•• ssln

eo besohriebena '••••Hler wlchet vor anderen Blumen d1$ lVlyrte

der Musen g$rn, t.
.a~d

Und Leonore Sallv! ta.le stlnunt

lUI·· ••• hlet

Petrareh bewlrtetund gepflegt, und Arlost fand seine

Muster hler.

Itall.n nennt keinen gras.en Ntunen. den diesel

Haus nicht seinen Galt genannt".

zug, 1. Auftrltt).

(T2tAuato '1'3889, I. Aut·

Belde Prlnzes81nnen winden Kt!rtle und

Der Ort 1m Bt!chtsitl'J. dagegen 1st unbestimmt. wir

wiesen nur. dass die Handlung 1m Schloss Eremitage
fin.det.

WO bef5.n.det elah diesel Schloss?

grad oder in Paris.

8tatt~

Nicht in Lenin..

In Ruesland reglert die ruesleoh-

orthodod Kirche, aber Martin 1st ein kathollsoher Px;-lester.
Paris war 1m achtehnten Jahrhundert sChon eine Hauptstadt.
aber Martins Gemeinde befindet eich in elnem stldtchen mit
,inem "Fleisohmarkt. Krautmarkt •• Nasohmark"t und

markt".

T8pter~

Dazu gibt es noch .ine LatelnsChule be! Sankt
Jakob und .inen Kana! "4essen dre! geschwungene Braoken
mit wei$sen G8tterbildern geschmUckt waren." <pagB,lcht.

12

fttegel, seite 54). Das Leben am Hofe 1st langwe11ig, de.
derHer~og

von Thann.....:aallelnstein eich nur fUr die Jagd

lnteressiert.

Er 1st ttein Feldherr ohne Heer."

. Was fUr ein Mensoh 1st Goethes Tasso? Er 1st ein

Di.chter, dessen Leb«en nur einen $lnzigen Sinn hat.
Tasso.
Wenn ich nich~ sinnen oderdlehten solI,
. So 1st das Leben mir keln Leben mel\r•••
(v. Aufeug, 2. AUftritt)
Er muss dichten. urn su leben. und leben. um zu dichten.
·'Jede Blume wlndet er zu.m Kranz. It behauptet Leonore San.,,!-

tale «her Tassos soh8pfer1sohe Kunst.

Leider 1st ee

sob,wertelnem ltidensohattllchen. sch8pferischen Geist unci
elnen bflrgarllchen Pflichtmenschen in einer Gestalt flU
v$:reinigen.
LeonQre •
•••Sain ITassosl Auge wel1t auf dleser Erda kaum,
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Naturl

.........•......•.•..•....•.•• , ......•...
Und sein Qefflhl belebt das Unbeleb'te •
. .. "
, •.....•.....•...••..

.. . .

••• er schelnt e1ch una IU nahn unci bleibt una fern,
(I. Aufsug. 1. Auftrltt)

Tasso leidet an Reizbarkeit des GefUhls und einer tiber-

mlssigen Phan"ts,sie.Er gGh6rt.u dieser Welt; doch das

bUrgerl10he Leben bleibt ihm tremd.

TassQ wlrd beim Hof

verehrt undgeliebt. aber zugleich 1st er eln
und eln 'tMUssiggan.ger'·.

keln Interesset

Elnzelglnge~

FUr den praktlsehen All tag hat er

l'

Leonore •
••• 1mmer fehlt es ihm
. An Geld, anSorgsamkeit.

Bald llsst er da

Eltl StUck. bald e1nes dort.

Er kehret nle

Von einer Reise wieder, dass ihm nioht
Eln Drittelteil seinerSachen fehle. Bald
Bestiehlt lhn der Bediente •.••

( III. AUfzug. 4. Auftritt)

FUr e1nen so vergessliohen MensQhen sollte das sorgenfrei
Leben in Ferra.ra eln Vergr1'trgen sein.

sehr an Einsamkelt.
GesellsOhaft.

DO¢h leidet Tasso

Er 1st m$nsohensoheu und meidet die

Tasso analysiert seine Mitmensohen nicht,

entweder "ftthlt·· er einen Mensohen oder nioht.

tlusohen oft.

Und Geftthle

Tasso behauptet1

Wer nleht die Welt in seinen Freunden sieht.

Verdient nioht, . dass die Welt von ihm erfahre.
( i. Aufzug. ,. Auftrltt)

DoCh kann er seine eOhten von den falschen Freunden nicht
un~.rsohe1den.

Leonore Sanvitale liebt nioht den Mensohen

Tasso. sondern den ruhmbekrlnzten Diohter.
Werke hoftt sie unsterblioh

ZU

werden.

in seinem sCh8nen Geiste slOh selber

sie aus •••

wi.

eu

ouroh seine

"\'ile BOh6n

1st~s.

bespiegelnl·· ruft

tin Kind bietet fas8e seine Freundsehaft dem

klugen Diplomaten Antonio an and istbele1digt. ale Arrtcnnio

sei.ne Freundsohaf't ablehnt.

flDer U'bex-eiite Knabe will des

Mannes vertrauen und Freundschaft mit Gewalt ertrotzen'"
sagt Anton.io sp8tt1sCh. (II. Auf'zug. 3.!uftritt).

Tasso

wird ml$$t:rauieeh und zUletzt muss er einsehen. dass nur
lVIenschen. die dasselbe Schioksal t.ragen. Freunde werden
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k8nnent

Die Mensohen kennen sioh elnanaer nlcht
Nur die Galeerensklaven kennen elch
Die eng an eine Bank geechmiedet keUfJhen.
, (V. AUfzug. 5.4uftrittl
Martin SCh811haas flndet langsam den Weg sur Llebe,
aber TasSo verliebt etch in die Prinsessln auf den ersten
Blick.

Er gesteht ihr. dass er von dem ftGewimmel" die.es·

'-drlr1genden Geff.thls·· ganz betlubt 1st.

Welch eln Moment war dleser'
~

t • • • • • • • • • • • f • • • • • • • • • • • • • •

So war auoh lOh von aller Phantas!e.
Von jeder Suoht. von jedem falsehenTr1ebe
Mit elnem Bliek in delnenElick gahelit.
(II. Auf.uS, 1.Auftritt)
Ale 'l'assosein beeendetes Werk Alfons ftberreloht und damlt

den Herzog glUCklioh rnacht. sagt er IU lhrn:
Euoh IU getallen war Ullin h8ChsterWunsoh
Euch zu erg8tzen war mein l&ttter Zweck.
(I. Auflug, ,.4uftr1tt)

Aber ale Alfons den Dichter splter auf SGin Zimmer verbannt.
fUhlt stch Tasso als ein Opfer, das unaohuldlg 1st und doeh

bestratt w!rd.....nieht nux- bestraft, sondern aueh betrogen t

Tasso.
Gehorohen 1st meln Los, und nicht tu denken
Die Itrone kleidet den aefange-hen n1cht.
rob nehme selbst von me1nem Kopf die Z1erde.
(II. Aufzug. 4.4uftritt)
Er nimmt dentorbeerkranz ab. denn far ihn let diesex- Kranl

1,
kein Zeichen des Glttoks sondern des Leidens und der Belei.
digung.
In delll Beiebts!eKtl erflhrt Martin SOhtsllhaas von

einem geplanten lVIordanschlag auf Elisabeth. die Toohter des
Fttrstenpaares von Thann-Ballenstein.

lVlartln. der HQf..

geistliohe. versucht dieees Verbrechen ohne Verle'tzung des
Beichtgeheimn1sses zu

ve~hlndern

und die Prlnz&ssln

sohtltzen. was ihm 3edoch nicht gel1ngt.

IU

lVlartin denkt. da.ss

die Tochter des Markgrafen die bedrohte 1st. Aber eigent11ch
1st

N~rtin

nioht.

selbst ein bedrohtea Wasan, nur weiss er es

Er erlebt fastunertr!gliche Angst und am hnde weiss

ar. dass alle seine BemUhungen
Taslos Seelenkonflikt
Talents m! t dem I,eben."

u~t)nst

i$t~,~dle

s~hrieb

gewesen sind.

Disproportion des

Goethe an Karoline Herder.

Aus diesem Konflikt entwlokelt sioh eine Seelentrag6dle.
die eioh an dem Diohter voll!leht und lhn am Ende

vern1ch~

tet.Goethezeigt una Tassos Zwiespalt der Seele an lwei

Gestalten. dem leldenscha:ttllohenDiohter Tasso und dam
reallstisohen PflichtD1&nSchen Antonio.

Er telgtuns auch,

dass ea unm6g1ich 1st, den Phantasle.. und GefUhlsmenschen
Tasso mit dem llteren erfahrenen Mann der Welt, Antonio,
zu verelnigen..

Antonio hat keln Veratlndnis fUr Tassos

jugendliohen t.1bermut und seine 'rrlume.

Taseo dagegen

fUhlt. daas Antonio tin kalter Diplomat und ein gef'Uhlsloser Mensoh 1st.

Uber die

~wei

eagt Leonore $anvltale.

Zwei MInner sind's, ioh hab) es lang geff!hlt.
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Die darum Fe1nde sind, weil die Natur
Nloht einen Mann aUB ihnen belden tormte.
(,,4ufzug. 2.4uftr'. tt)
Tasso ftthlt alles was ihm fehlt. die Kraft tum praktischen
Leben, die welterfahrung und die Urteilskraft.

" •••er

/Antonio/ 1st klug und leider bin ioh's nicht, t. kl8,gt ere

Er kann die Gesetzlichkeit der Welt und sein kUnstlerlsches
Getuhlsleben nicht mit einander vereinen.

Deswegen ver-

sChliesst s1ch Ta.sso vor dar Gesellsohaft und verllert sioh
selbst.

Ala nach dam Streit mit Antonio Alfons dero

Diohter~

ohne b6se Absioht..- ...befiehlt. auf seinem Zimmer zu bleiben.
sleht Tasso sieh

VOID

Hofe verbannt und verstossent

So hat man mich bekr!n~t. urn miOh gesehmttokt
Als Opfertier vor den Altar zu fUhrenl
(v. Aufzug, 5. Auftritt)
Sain Missverstlfndnis in der Liebe zur Prinzessin 1st fUr
Tasso die letete HOffnung, sein SelbstgefUhl zu retten.
Er sueht die Nlhe Leonores aUf, von dar er Verstlndnis
fUr seinen menschliohen Wert erwartet.

Die Prinzessin

ftthlt fUr ihn eine ehrenV"olle Freundschaft. die an Liebe

grenlt.

"Ioh muss ihn ehren, de-rum liebt' loh ihn,u

erkllrt sie.(III. Aufzug, 2. Auftritt).

sie weiss, dass

sie slch von Tasso entfernen muss, aber die Antiehungskraft
1st stlrker.

Zwisohen beiden steht die Gesellsohaft mit

ihren ciesetzen.

Aber Tasso kennt keln Mass der Vernunft.

er 1st ganz und gar GetUhlsmensch.

Di.e Prin$essln 1st se1n
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Ideal.

Er bliokt zu lhr in angstvoller Hoffnung empor,

aber vor diesem Ideal kann er nioht bestehen und Leonores
Liebe kann er nieht gewinnen •• Mit einem einzigen Wort,
"Hinwegl It st6sst ale Tasso von sloh.

Dieses wort ver.

niohtet Tassoe Selbstgettthl und macht ihn am Hofe unmfJg-

11oh.Duroh diese hoffnungslose Liebe fUr die Prinzessin
wird Tasso zum Wahnsinn getrleben.

Am Ende versucht Anto·

nio das blosse Leben Tassos zu retten. denn seln h6heree
Wesen, seine Seele, hat dar Dichter verloren.

Martins Seelenkonflikt besteht zwischen seiner
Pflioht--der absoluten Versehwiegenheit dar Beichte·...und
seiner hoffnungsloser Liebe far sein Beichtk!nd Elisabeth.
Martins Seelendrama besohreibe loh in dem nlQhsten Kapitel.

E RS TE R

TEl L

Immer steht der Mensch in der Mitte.
Werner Bergengruen

~ohrelbtlsob@rlDnelPnltn

(Se1te 126)

DER PRIESTER MARTIN SCHOLLHAAS

Wenn 'eln Mann tum Priester geweiht wird. dannwldmet

er sein ganles Leben'Gott und seinen

Sein

M1tmensohen~

pers6nliohes Leben muss er fUr sein kirohliohes Amt aufEr wlrd ein Medium. duroh das die Gemeinde das Wort

geben.

Gottes und die Sakramente erhllt. Naoh der Beichte gibt der
Priester dem Beichtenden die Absolution als Bestltlgung
der Gnade.

Die Lippen des Priesters sind durch das Belcht.

siegel verschlossen, und er dart es nie verletzen.
Pater SCh811haas, der Beiohtvater der markgrlfllchen
muss wegen elnes Erbstreite8

Famille von

Thann~Ballensteln,

Yerreisen.

Sein Neffe Martin Seh811haas wird sein Stell.

vertreter.

Martin 1st noon eil'). sehr junger lYlS.ml, aber er

hat $ohon seine eigene Gemeinde an der Kirche von Heilig-

Leiohnam.

Von seiner Familie wiesen wir nlchts.

Er hat

nur seinen Oheim. del' ihm eina gute Ausbildung geben liess.
Martin 1st ein ausgeselChneter Redner.

Seine Stimme 1st

"lebhaft und vieler Wandlungen flhig".

Es 1st unm8g1ich.

ihr "die Aufmerksamkeit Stu versagen tf •
freimUtig und ohne Uberhebung.

lm Gesprlch redet er

Aber wenn er ale Priester

spricht oder eine Vorlesung hilt. dann gltthen seine worte
wie Kohlen.

Aus ihnen str6mt eina Glut und elne heiml1che

Leldenschaft, die seine ZUh8rer und auoh ihn selblt

tort~

reissen.
Da seine Redewelse und Benehmen dem Markgrafen ge-

tallen. bekommt Martin die stelle des pers6nliohen Beloht-
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vaters der markgrlflichen Famllie und des SOhlossgeist-

liohen.

Seine Hauptaufgabenl er solI jeden Morgen die

Messe, in der

S~hlosskapelle

lesen und am Sonntag predigen.

falls del' Markgraf es wttnsoht.l¥Iartln '11111 es mit den
Obliegenheiten seines Amtes genau nehmen.

Wir sehen Martin durch die Augen der Prinze881n Elisabeth ale "einen Priester, wie von den Farben der Legende
Er 1st sch8n und Ibhlank mit einenf

gemalt'· •

nen Gesloht.

~hngeschnitte-

Er 1st weder sChwerflllig noch ungeschliffen.

tm Gegenteil, er 1st feurlg und leldensohaftlioh.

Er

trlgt seine Soutane nicht wie einen Schlafrock, sondem. wi.

eine Toga.

Elisabeth sleht in Martin einen Grieohen oder

Remer des·Altertums und zugleich elnen3ugendliohen

gen.

Hel1i~

Martin selber denltt.dass seine Jugend sohon llngst

vorbei 1st ••• Beim Ballsp!el erkllrt er Elisabeth tier habe
ale junger ManncB.uch den Federbal1 gesohlagen".

Mit diesem

Ausspruch gewlhrt una Martin Elnbl1ck in seine Seele. die

Last seines Amtes, die vltter110he Verantwortung fttr seine
Mitmenschen haben ihn vor steh selbst gealtert. opglelch
die. die um Ihnslnd. in 1hm einen jungen Mann sehen.
Martin 1st bei den Menschen beliebt. dennoch 1st er
einsam.

In der Novelle hat er kelnen Freund, dem er seln

Herz ausschUtten kann.

Er kann nur mit seinem Ohelm oder

dem Bischof sprechen. aber belde sind abwesend.

Jedem Mensohen is~ sein eigenes, unvertauschbares
Schiake..l lugedacht, und hinter diesem steht nlcht
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WillkUr oder Bosheit, sondern es stemmt aus der~
selben Wurzel wie er.selbst. kann ihm also ni¢:ht
feindlich sein.is entsprioht der Natur. den '
Wesensgesetten eines jeden Mensohen und hat
diese zur ErfUllung ~u fUhren. 8

Jeder einselne

Me~sch

.

1st wlchtiger ale die g&nze

MensObheit •. Er hat e'-ne bestimmte Lebensaufgabe, die er
erfttllen muss.

Dlese Lebensaufgabe nennen wir daB

S~hlek

sal, dooh wir wiesen nicht, was fOr ein Sehicksal uns
lube~timmt

1st.

Der unwichtigste Mensch 1st wichtiger ale

die sch8n.ste Idee, denn es gibt.keine Idee ohne einen Men...
J

Bchen.

Dar Mensch denkt, abel' Gatt schafft.

Martin denkt,

dass er der Beiohtvater 1m Sohloss wird. aber eigentllch

wird er dar Wlchter Elisabtths.

Martiri will seine Mit-

menschen tr6sten, aber nach der Beiohte des Fremden misstraut er jedem fremden Menschen, den er in der Nlhe
Elisabethe sieht.

Er soll die Sch8nheit des Seh6pfers

loben. aber sein Sehicksal befiehlt ihm, diese SOh8nhelt
«berhaupt nioht zu bemerken.

Anstatt Glauben findet Martin

in seinem Herzen nur Verzweiflung.und ewige Angst fUr
~

sein Beiehtkind Elisabeth, deren Leben bedroht i$t, vernichtet seine sch8nsten Gedanken und Hoftnungen.
Duroh die Beiohte einee fremden Mannes wird der
Priester in die H6lle der Verzweiflung gestUrzt.

Wlhrend

einer splteren Beiohte desselben Mannes wird Martin sohwer
verletzt, denn " ••• erst durch das Opfer gelangt>'der

zu seiner eigentliohen Bestimmung". 9

M~rtin

IVlettsch

geht einen

Opfergang, denn ein Geistllcher soll mach dem Gebot der
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Klrche seine Pflicht gegenUber anderen Menschen erfUllen.
Bergengruen zeigt una. wieviel eln Priester ertragen kann
und warum ersich seinem Sehloksal baugen muss.

lVlartin

m8chte gerne seinem SOhioksal ausweichen und sogar seine '
Steliung verlassen. aber da.e kann er nioht.

FUr ihn gibt

es keinen Ausweg aus dieser "Grenzsituatlon" zwisohen
Glauben und Angst.
probe bestehen.

Er muss die ihm auferlegte Zerreiss-

Nur dann wird er er18st.

PRINZESSIN ELISABETH VON

THANN-BALLENSTE~N

Neben den harton und schweren gibt es auoh
leiohte und gllckliohe Al1tagssohlcksale~
die ohne grosse ErsohUtterungen dahlngleiten. 10
Printessin Elisabeth 1st das einzige Kind

grafenpaares von Thann-Ballensteln.

de8'Mark~

Sle 1st mit darn

Prinzen Geor8-Phillip. dem SOhn lines benachbarten FfJrsten·
hausee, verlobt.

Die Hochzeit so11 in elnigen Monaten

stattfinden.

Elisabeth
Jugend.

"Ve':t'~b.ra:cht'e~;

elne behtttete Klndhei t und

Ihre Ausbildung unter ihrem Lehrer, Martin

Soh611haas) s Oheim, war ungeordnet.

ttVieles 1st mit mir

angefangen, aber wenig IU Ende gefUhrt," sagt die Prinzessin Uber lhre Ausbildung.

Ellsabeths Gesicht 1st

sch8n und zart, und sie hat Augenbrauen von ebenmlseiger
W81bung.

Das Kinn und die krlftig gebl1dete Nase erinnern

an !hren Vater.
Kanarienvogel.

Elisabeth hat eine weisse KatBe und einen

Runde mag eie nlcht.

Sie spielt gem

Federball mit ihren belden Ehrendamen.

Frlulein von

Beckum, "ein rotbkokiges. laehlustiges Gesch8pf" begleitet
die Prinzessln Uberall.
Elieabeths Verlobter. Prins Georg Phillip, 1st ein
Leidenschaftlloher Liebhaber der Jagd. del' Pferde--und

Hundezuoht.

Besondere 11ebt er die Parforce3agd.

Er hat

seine zukttnftigen SChwieg.reltern gebeten, dafUr .u sorgen.
dass Elisabeth sloh Jagderfahrung aneigne. die sie ale

seine Frau werde betlttigen mUSS8n.

Er wUnecht, daBs seine

2;
Braut elch in Muslk. 1m Kartenspiel und 1m Italienischen
vervollkomme.
Ale Martin der Beichtvater der markgrlflichen Faml1ie
w!rd, wUnscht Elisabeth. sleh einigermasaen auszubilden.
Am liebsten warde ale Latein lemen, so dass ale bestimmte
Werke theOloglschen Inhaltes lesen k8nnte.

Aber die Zeit

dafUr 1st IU kurt, denn die Hoohzeit steht vor dar Tar.
Deshalb wUnscht sle rege1mlssige Lesungen IU bestimmten
Stunden.

Martin Sch611haas

so11 der Vorleser und Aus-

leger seine

Die Prinzessin stellt auch die erste Frage

an Martin.

Sie 1st schUehtern von Natur aus. aber diese

Soheu aberwindet sie langsam.

Trotz ihrer ungeordneten

Ausblldung bezeigt sie eine Uberrasohende geistige Sohlrie

und Klarheit.
Elisabeths Vater. der Markgraf, 1st ein

Mann ml t t'heckenartigen' Augenbrauen.
i

fenjagd.

"kur~atmiger"

Er l1ebt die sehnep.

Die Mutter der Prinzeasln let eine frlfhzeitig

ermUdete und "in tlgllohen Gewohnheiten verkUhlte" Frau.
Sie hat weisse kurze H!nde mit vielen Ringen. die ale mehrmale des Tages

~u

weohseln pflegt.

Elisabeth 1st dasunwlssende Opfer der Erzlhlung.

Sie hat keine Ahnung davon, dass ihrem Leben Gefahr droht.
Sie weiss nichts von dem grausamenMordplan gegen sie.
lebt und laoht.

Sie

In seinen Gedanken nennt Martin eie "die

Braut des Todes". dooh.
Der Mensch weiss nie, was er Yor sloh hat. er kennt
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dae Zieldes Wages nioht,·a.uf den er gestellt
1st, vermag die Krlfte und M!chte, die ihn und
die Welt regleren, nlcht zu durohschauen. 11
Ellsabeths SOhioksal fUhrt sis nioht in den Tod,denn eie

wird nicht ermordet •••
Wenn Martin die Prinzessin ansieht, fUhlt er den
sehlelchenden Tod an Elisabeths Seite stehen.

Er weiss,

dass der Tad lmmer dabei is.t. aber er ahntes nlcht, dass

anstatt der Prinzessin. Martin selbst von ihm betrachtet
wird.

Er

alent Elisabeths Gesioht verzerrt von den Qualen

dee Todeskampfes. aber
Leben in Gefahr 1st.

e~

spUrt es nicht, dass eein eigenee

Die twige Frage. "was fUr ein Tod 1st

ihr bestimmt?" plagt Martin '.t'ag und Nacht.

Elisabeth

merkt es nlcht. dass ale von Martin bewacht wird.
gefll.lt Ihr.

Martin

Er gef.llt ihr mehr. aleein Priester sollte.

und deswegen bittet ale ihre Eltern. die Lesestunden IU

unterbreehen.

Die Prinzessin ahnt. dass ihrem jungen Her-

zen eine neue Gef'a.hr droht. und dieses GeffJhl erwecktdie
Angst in ihr, die von'.\Anbeginn in jedem Menschen schlummert.

DER PREMOE 1M BEICHTSTUHL
Der fremde Belohtende 1st "dar Urheber aller lVlUhsale

und IrrnlsfJe u in der

Er~lhlung.

Mit seiner Belohte fUhrt

er den Priester Martin'Soh811haas in die tiefste Verzweif.
lung und entfremdet Martin Bogar sloh selbst und seiner
,

prlesterliohen Aufgabe.

,

Per Fremde 6£fnet Martin die

zur Grenzsitua.tlon. und der Priester

rnU$S

~Ur

von nun an

zwisehen Glauben und Angst leben, his die Erzlhlung lhren
Zweck erfUllt hat.

Nur dann bafreit das Sehlokeal Martin

von dem fremden Beichtenden.
In der Novelle treffen wie diesen fremden Mann nur

zweima,l, das erste Mal 1m Beiohtstuhl in der'Heilig.. LeiOh..

nam KirOhe und das zweite: Mal 1m Gasthaus "Ioter Oohs
Er 1st ein reisender Hand.lsmann "aus Ulm

ad.eI'

N

•

Essllngen·· ..

Er hat schwer gesttndtgt und will seine Seele beleinem
Priester entlasten, um durOh seine Beiohte eine Losspreohung
IU

erreichen.

Er !der Mensoh! 1st .in OIled der getallenenund

selbst d'Kmonisoh besessenen Natur. aber luglelch.
sofern er Christ 1st, Gesegneter der eakramentalen Welt .... "12

Dieser "dHmoniseh besessene" Mann hat an einem Unter-

nehmen teil, dessen Ziel die Beseitigung der Prinzessin
Elisabeth 1st.

Er 1st duroh einen SOhweigeeid gebunden.

aber er will dureh die Beichte sein Herz erleiohtern und
siOh nach der Losspreohung aus der Verschw8rung eurUckziehen.

Er darf Uber den Plan des Mordvereuehes nioht
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spreChen, denn er tUrohtet die

Ra~he

seiner Mitverschwore-

nen und kann auoh keinen Verrat Uben.

Deshalb will der

Beiohtende keina welteren AuekUnfte geben. damlt die Untat
verhUtet werde, nioht einmal in einem versiegelten Brief.

Erwill auchkeine Belohnung vom Markgrafen.fUr die Auskunft Uberseine Mitverschworenen empfangen.
da~m

Martinmuss

dem "sohweigenden·· Mann die Losspreohung verweigern,

da der Mann an den SUnden anderer teilgenornmen. hat.

Er

will "ein B8ses tun und ein Gutes unterlassen u , und dazu

sohweigt er noah und will die Untat garnioht verhindern.
Der F'remde verlflsst den Beichtstuhl mit

de~

Hoffnung, dass'

tin anderer Priester ihn absolvieren werde.
Martings Gedanken kehren lmmer wieder zti dem Belchtenden zurttck.

Dar Priester hat das Gesieht des Fremden

durch das Gitter des Beichtstuhles

gesehe~.

aber er weiss

nicht. wIe alt der Beiehtende ungeflhr 1st. Aber seine
Stimme und seine Mundart wUrde er bestimmt

wlede~erkennen.

Das zweite Mal treffen wir den Beiohtenden 1m Gasthaus zum
"Roten Oohsen t • •

Wieder versucht ar, bel Martin Sch811haas

seine Seale zu entlasten.

Diesmal will ereuber die Untat

beichten. aber es 1st au spit. E':J fillt einSchuss., die

Fensteraoheibe wird zerspllttert. und der Mann stirbt. ehe
er eine Gelegenhelt hat, seine

Beioht~

zu beglnnen.

Ala

Martin sloh Uber den Sterbenden beugt. wlrd auoh er von
einer Kugel verletmt.

Dar fremde Beiohtende ftthrt Martin in die Halle auf
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Erden und dann wieder heraus.
aber nicht mutig.

Seine Seele, 1st geduldig,

In seinem Herzen

•••wlrd der Kampf ~wischen Gut und B8se bis
zutn En~ der Zeiten weitergeldlmpf't ••• denn SUndenfall und Er18sungslnd fUr den ehr11tllchen Dlchter
die Angelspunkte der menschliohen Existenz. 1J

Z WEI T E R

TEl L

DIE HANDLUNG !Ii DER NOVELLE

EIN SPANNENDES DRAMA IN FtTNF SZENEN

nu tat oot"'.. a'."Ohnb.!'. ... tUhrt 1n
HIlle un4wledt.. Heraua.

:'1.

Werner Berg.ngruen. .blWD

Der MtUOh kaftn ••1n Leben 'ftur d••hal» 'MfttCet:l•

••11 e.. nioht".l...... 4.1 SChlolt.a1 1h. beetlb; hat.

"ann 8r .1t

IU

I " )•••

r Hottntme ••1n.•• a,hloh..l ant,.,.n.

t'tltt, wiN If: entUuaeht..Werm..r versucht. d•• SChlokeal

,U

au. dentWe.e
ethen, wireS .1" 1n dl.Tl.t. «.rl'••ft. Was
blelbt d.. Mtneehea a18. Ubrig? Er mu....1n Schick_11
81U\ehmtn undv.nuoh-en. 81ch tlarUber au.rbe.fl. Berpn..
8N4mbehandel't ••1n. Ott.ratt.... wt. SChaotttl"'''n 1n .1n••

SOblcbal.a.,lel.

Ale Pate... Sch811h.... 4er &elcbtvater der markedt110h.. PUlll1. von Thann~.Ba11,n.teln ,1ISt_11Gh abJ1tl.en
•••• tmd •• in... jUl1g.n If"ten MaM1tl &1••• inen m8cll1hen

1'.11.8""'.r d.at _,kgrat.n :,;~Yor.tellt. w111 ex- Martln
nul" helt.n. .1ne -1"llu.81'.101\. neben.berutllohe st.l1ung
IU

Mklelden,

dUI

'.tel" SOld'I1h... hat kelne Ahnung davon,

.1' ••1n.n M.tten In. Un«llok .tS••t.

Dal tiehick••l hat
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andere Pllne fUr Martins
E8 kommt also zu einam Zusammenstoss Iw!schen
dem MensOhen und dem ihm angetragenen SOhioksal, l~
einem Zuaammenstoss, dam man nicht entgehen kann .. J

Martin Seh811haas hat seine eigene Geme!nde.
and$r Kirche von Heilig.Lelohnam.

Er 1st Kaplan

Trotz seiner Jugend

erhllt er die Stellung 1m Schloss und wird Beichtvater
dar markgrlfliohen Familie.

Die Gesehiohte Tassos beginnt

mit einem Llteheln, die Oesohlchte Martins mit Hoffnung aut
Erfolg.:Oooh am Tage vor dem Antritt seines neuen Amtes
geschieht der "Zusammenstoss mit dem ihm angetragenen
Sahlcksal" I als eX' die Beichte in Heilig....Leichnam h6ren
mus.s, steht am. Beichtstuhl ein fremder Mann, der. seine

Seele erlelohtern will.

Aber gerade die Belchte des

Fremden fUhrt Martin in ewige Angst und seelische Qual.
S1. versetzt ihn in Schreoken. Sorgen und Mlsstrauen. die

er nioht Uberwlnden kann.

Denn wenn ein Mensch von einer

schreeklichen Angst befallen und splter uberwlltigt wlrd,
dann wlrd das Leben fUr ihn elne Helle aut Erden.

Ais der Beichtende mittel1t. dass eX' mit anderen
Mltwissenden einen Mordansehlag auf E118abeth.; die Tochter
des Markgrafen, plant, erschrlckt Martin sehr.

In seinen

SChreibttscberinnemng,n erkllrt Bergengruen. dass "die
Angst ein mensahllcher Urlustand, elne mensohliehe Ursttnde
und eln mensohliches Urbedttrfnis sei·' (Selte 130).

Seiner

Meinung nach 1st die Angst eine mensohllohe Krankhelt, und
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del' Mensoh soll dieser Krankheit widerstreben.

Krankhelt wlrd Martin nie verlassen.
wird der

Priester~'

Diese

In di$sem Moment

von Bergengruen in "sine Lage ver8etzt •••

die ihm niehte ~rspart·· ,16

Wie reagiert Martin auf dlese spannungsvolle Situation
ale Belehtvater?

Bergengruen zelgt uns, daBS aueh ein

Gelstlloher eln Mensch mit allen mensChllohen SOhwlehen
ist.

Vlelleieht 1st die grosse Angst daran Schuld. dass

Ma.rtin ein ungeduldlger Beiohtvater wird und sogar 1m
Beichtstuhl sUndigt.

Wlhrend der Belohte

soll~lier

sleh

einzig auf die Seele des fremden Mannes kon!entrieren.

Er

solI dem Mann genug Zeit geben, seine SUnde zu bereuen und
ihn von der Todesangst befreien.

Nur Angst hat diesen Mann

zum Beichtstuhl getrieben··da sieht er seine Rettung.

Er

will sein Gewissen entlasten, aber er hat Angst vor der
Raehe der anderen Mitwisser des Mordplanee.

Er will kein

Verrlter sein. denn dann wird er selbst umgebraoht.

Darum

sohweigt er.

Martin eUndigt. da er in diesem Augenbliok mehr an die
Sioherheit Elisabeths ale an die Rettung einer sUndigen
Seele denkt.

wiesen.

NatUrlloh will Martin mehr ttber den Mordplan

Er muss Bchnell einen Weg finden. womit er Elisa-

beth retten kann.
Stelle.

soIl.

Der Beiohtende kommt erst an zwei tar :;

Ersagt nioht, wann der Mord ausgeftthrt werden

Dooh Martin 1st alcher. dass der Mord kurt vor

Elisabeths

Hooh~eit

erfQllt wird und nur von der Seite
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des Brlutigams dar Prlnzessin ausgehen k8nnte.
s(fndigtwieder.

Martin

In seinem Gewissen hat er Elisabeth sohon

zum Tode verurteilt, die Zeit ihres Todes beatimmt und
gegen die Familia des Br!tutigams Verdacht gehegt.

1m

Belohtstuhl vergisst ar, dass nur Gott weiss, wann die
Stunde jades Mensohen gesohlagen hat.

Aber "auf Gottes

Kosten darf kein Pakt mit den Mlchten dar Welt gesohlossen

werden."l?

Die Frage 1st. wer von den Belden 1st dar

gr8ssere SUnder, dar Fremde oder der Beichtvater?
Del' Fremde will eioh "mit unbeschKdigter Seele au!

dar Verschw6rung zurttckziehen t • •

Aber kann ein Mensoh abeX-.

hapt eine unbesohldigte Seele haben, wenn er einem anderen
Mensohen das Leben nehmen will?

Wenn er am Beichtstuhl

sOhweigt, hat er seine Seale sohon dam Teufel angeboten.

Martin versucht vergebens, seine strategie welterzuftlhren.
Er will wenlgstens versuohen, die geplante Unta't

hlndern.

~u

ver-

Dar Fremde k6nnte seine Aussagen anonym in einem

Brief Martin Ubergeben.

Martin weiss, dass Geld eln mlohti-

gee Ml ttel dar Uberzeugung 1st.
einer Be lohnung, die der

I~rkgraf

Er

spr1:oht·.,: wei tar von

dem Lebensretter seiner

Toohter bestlmmt Uberreichen wttrde.

Doah die Todecangst

1st mlQhtlger a!sGeld.
Zuletzt versuoht Martin ttden Nachdruck auf das Geist·
liohe zu legen".

Wenn ein Be1chtender BolCh eine Untat ver-

sOhwelgt. dann 1st die Belohte "unvollstlndig" und darum
'·ein Gottesraub".

Soleh ein Mensch wird von Gott ver..
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lassen, da er das Raus Gottes missbrauOht.

wlra die Pflioht des Mannes zu reden.
wUrde die Strafe sein.

Martin sagt. es

Geradedas Redan

Wenn der Fremde den sUndhaf'ten

SOhwur nioht brioht, kann er nicht absolviert werden.
Martin verliert die letzte Hoffnung,als der Mann den

Beiohtstuhl verl!sst, urn eine Lossprechung bei einem anderan Priester zu suehen.
Diese kurze

S~ene

zeigt una, dass ein Priester auch

nur ein Mensch 1st und slch irren kann.

Zu dam Beiehtenden

spricht er von Pflioht, SUnde, Geld und Strafe.

Aber ar

spricht nieht von Mensehenliebe. Hoffnung und Hilfe.

Er

sollte dam SUnder Zeit geben, seine Entseheidung nochmals
zu Uberlegen.

Er solIta ihn nicht einfach weggehen lassen,

sondern ihn einladen zurUokzukommen.

Del" Fremde weiss

selbst. dass er elne Todsttnde auf· seinen Sohultern tragt.
Er braueht Verstlndnis und einen Mensohen. dar ihn trgsten
kann.

Der Beiohtende weiss auch, dase kein anderer Priester

ihn unter dlesen Umstlnden absolvieren wird.

ohn$ Hoffnung, von Angst getrieben. fort.
endete Beichte verwirrt Martin.

dam Fremden

~u

folgen oder ihm

Er lttuft

Diese

unvoll~

Er maoht keinen Versueh,
nach~uforschen.

S ZEN E

_

I I

-1M SCHATTEN DES ZWEIFELS
.

......................................

Der Alltag des Mensohen 1st weitgehend bestimmt
von der Spannung Iwischen Zweifel und Glauben,
zwischen Unruh$und Gewlssheit. Denn aller
Glaube let ein Wagnls. 18

In dieser Szene zeigt unS Bergengruen ineiner
ehronologiechen Reihenfolge wit Martin auf seinen Sch1cksalsschlag reagi$rt. was er denkt und wie "diese dunkel wirken-

den Krlfte des Schick.alB lhn Uberstelgen".19
Schon bel Tisoh wlhrend del' ersten Mahlm.it
wlrd

~m

Sohloss

er vtt>n sOhreckllcher Angst gepackt. in jeder Speise au.f

dem TisOh k8nnte Gift aein.

Aber der M8rder wUrde doCh

nioht die ganze Hofgesellsohaft geflhrden.

werden fUr Martin eine
verbringt er in Unruhe.

un.endll~he

Die Mahlleiten

Qullere1. und die NKchte

Waren denkt er in dlesen langen

NKohten?
Erstensl er darf das Beiohtslegel nieht brechen.

Zweltensl seln Belohtklnd Elisabeth muss geschUtzt werden.
Drlttenst er alleln muss der wiesande blelben. und vier-

tens- er muss geheim handeln. Schliesslieh muss er eine
Kriegsstrategie entwiokeln, um trots des Beichtgenelmnisses

die Prin!essin beschUtlen !u kannen.
nen 001 ttelweg finden.

Martin muss den golde-

WUrde er dem Markgrafen erzlhlen. er

wiese durch eine Beiohte. daas Elisabeth. Leben Gefahr
drohe. dann verletete er doch das Beiohtsiegel.

Falls er

nlohts unternehme und die Prinze.sin dooh get8tet wUrde.

dann wIre er an ihram Tod sohuldlg.
ihm also Ubrig?

Welche L8sung bleibt
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Seine Rolle ale Beichtvater 1st elgentlioh

fUr ihn nur eln Scheinamt.

Seine allererste Pfllcht 1st es,

Ellsabeths Wlohter zu seln.

Aber wie kann man ale am beaten

und m8g1ioherweise

immer unter Aufsicht haben? '

Martins erster
alte Markgrlfin

Toohter.

IU

Ge~anke

erwerben.

1st es,sioh Einfluss auf die
Also I durch die Mutter zur

Er muss von Elisabethe Mutter die 'l'ageseintel1ung

und die Lebensgewohnheiten der Prinzessln IU erfahren ver.
Buehen.

Dann muss auf irgendeine Weise diese Tageselntei-

lung Indern. um so den Mordplan zu verhindern.

Nut' dU"Ch

die Mutter hofft er, einige Xnderungen in Elisabeths Leben

zu bewlrken.
Martin ·wird langsam von der Angst Ubermannt.,

Und

Angst hat grosse Augen. ein Mensch in Angst sieht Gefahren.
die in Wlrklichkeitgar nicht exiatieren.

Wenn Martin

duroh den Laubengangzum' Ballplats geht, el1t ere
Minute darf er verslumen.

Kaine

Er muss in Elisabeths Nlhe

seln. denn die Laube k6nnte einen MUrder verbergen.
Jemand k6nnte die Prinzessin jeden Moment ttJten. wenn er
aie nioht besehUtzt •••

y~

eagt,dasH eln MensCh l1ebt,

wenn er fUr seinen lVlitmenschen ztt sterben bereit 1st.
Ohne Z6gern 1st Martin bere1t. seinLeben fUr Elisabeth
opfern.

IU

Nur fUr ihn 1st as keine Liebe, sondern eine

mensohliohe Pflicht, Wie reaglert Elisabeth aut sein
PfliohtgefUhl?
Ale Martin atemlos den Ballplatz erreloht, f'ragt ihn
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Elisabeth llchelnd, ob dae Ballspiel ihm gefalle.
bemerkt gar nioht die Panik in Martins Seele.

Sie

Unwlssen~

helt weiss niohtsV'on Angst •. Elisabeth 1st jung und geniesst
das Leben.

Mlternstem Geslcht antwortet Martin, dass er

als junger Mann auCh Federball gespiQlt habet

Er 1st jung,

aber wenn ein Mensoh tinter dauernder Angst lebt. sc:heint
.reich selbst alt.
Seln Iwelter Plan 1st, Elisabeth zu besuchen.
sein Beiohtkind besser kennenlernen.

Er muss

Be obliegt ihm all

Beichtvater. e1ch nach ihrer letzten :Beichte. Kommunlon und
ihren AndaohtsUbungen

Ell

Abel' 1st es auoh seine

erkundlgen.

Ptlicht; 1hr Gesicht jede Sekunde IU beobachten und. statt
Elisabeths seelischen ZUBtandes, "die krlftig gebildete Nase

und die sch6nen Augenbrauen fl

IU

studieren?

Er /der Mensch/ wird gel'WUn~en, a.uf die ihm
bekannten Slcherungen IU yerl1chten und slah
der 1m Dunkel aufihn wartenden Gefahr sttltlenlos
und$chutzlos entgegenzu$t$llen und lhr aus der
e1genen Kraft Wlderstand ZU le1sten. 20

Jede Antwort Elisabeths und jeder Geslohtsausdruck von lhr
k8nnten 1hm helfen. den Mordplan

IU

verhindern.

Jede Elnzel.....

helt in Elisabeths Leben l$t wichtig •••

Gerade wlhrend des GtsprltchS mit der Prlnzessin
spUrt Martin ·'den dunklen. schlelchtnden und geheimnisvQllen Tad" so nab wie noah nle zuvor.

Die lronle 1st hier,

dass er denTod nur hinter Elisabeths RUoken sleht, aber

kelne Ahnung davon hat, dass dor Tod ihn selbst beobaohten

k8nnte.

Er hat die Prinlessin sohon zum Tode verurteilt,

er slehtvon selnen Augen ihre Todesagonle nach der Ver-"",,"
Wieder splelt del" BelGhtvatar Gott.

g1ftung.

Seine Er-

sOhtttterung 1st so gross, dass er sloh ga.r nloht auf da$
Oesprl!oh konzentrieren kann.

Genau wle Tasso, ·leldet auch

Martin an einer Ubermlssigen Phantas1e.

Seine Phan.tasle

sieht das Leben in den dunkel$ten Farben.

WO blelbt $e1n

Glauben? Er 1st .1n Prister, aber er wUrde gem. Gott

e~ln.

Nur wenn er "allgegenwlrtig und unsl0htbar tt werden wUrde.

k8nnte er Elisabeth immer behUten und immer an ihrer Selte
seine

Martin verlangt von Gott mehr ala elnem Sterbllohen

gegeben

ist:~·

und das 1st seine gr8sste Schwlche.

Auch maoht er steh VorwUrfe. von jenem Belohtenden
nicht die nlheren Umstlnde des Mordplan$. "erforscht
IU haben.

tJ

Aber 1st es ttberhaupt m8g1iOh. e1ne Beichte zu

"erforschen"? Die Be1chte eoll eine freiwil11ge Verb1n.

dung zwieohen Priester und Be!ohtkind sein.

Und dann

erinnert s10h Martin p18tllioh, dass er in seinem Sehrecken
das sChuldbeladene Gewissen des Fremden vernachllssigt hat.
Gerad. urn diesEl sChuldbeladene Seele hater slch wenig ge-

kOmmert.

Die S!oherhe1t der Prlnmassin war und 1st ihm am

w!Ohtlgsten.
Al$ Martin bemerkt, dass Elisabeth eine Katze und

elnen Kanarlenvogel hat, flllt ihm p18tllich ein. dass ein
treuer Hund, der, krttttlg und waohSanl, seine Herrin immer
beglelte, Elisabeth einlgermassen beschUtzen k8nnte. Aber
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sein Vorsohlag hat keinen Erfolg.

Die Prlnzessin kann

leider Hundegeruch nicht leiden.
Die nlchste Stufe in Martins Strategie ist, eioh so
viel wie m8g1ich in Elisa.beths Nfiheaufzuhalten.

Er hat

den Schildwachendienst fUr sie aut' elch genommen.

Sain

gr6sstes Problem 1st. dass er unbemerkt in Ihrer Nlhe
ble!ben muss.

Doch sein Amt komm.t ihm wieder zur Hil!e.

Wenn die Prinzesain in ihrem Zimmer 1st, wird er auf dem
Korridor die vorgeschriebenen l3revierlesungen verrichten.
Wenn Elisabeth Ball splelt oder 1m Garten slch aufhllt,
wird er in Ihrer Nine Brevier lesen.
wUrden keinem auffallen.

Diese Lesungen

Aber wie kann er in Elisabeths

Nlhe sein. wenn die zur Jagd reltet?

Er sieht vor seinen

Augen nurdie Bahre mit Ellsabeths Leiche.

Aber man 8011

nie fUr elnen OOenschen. dar noch lebt. sohon
graben I

Angst Macht Martin blind

geg~n

das

Grab

die Wirklichkeit.

Er llest sein Brevier, aber seine Gedanken sind bel

Elisabeth.

Und lwei Herren zu dienen 1st sehr schwer.

Er denkt nur an ihren Tod.,"Was ff!r ein Tod ist ihr zugesonnen?" fragt er sleh selbst, "eine Kugel. eln Doloh..
stoas oder

Glft?~

schon begraben.

(Seite 34).

In seinem Geist hat er sle

Und damit begeht er eine schwere SUnde.

Gott umfasst die ganze Welt. Er steht aber
allem Guten und allem B6sen. da er SOh8pfer
des ganzen Universums 1st. So liegt auah
die Schllessung des Grabens zwischen Gott und
dam Mensohen in seiner Hand ••• 21
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Martin wird Detektiv.

Er muss herausfinden. wer von den

Dlenern am Schloss mit den M6rdern

~usammenarbe1tet.

In

seinen GedankentlberprUft er jeden Diener. jede Hausdame
und j$den Gast.
'Menschen roehr.

Ebenso wie Tasso, vertraut Martin keinem
Alfons kle.gt ttber TasE\Jo I

" •••

gegen viele

hegt er eln Misetrauen. die, ioh weiss ss eicher, nieht
seine Feinde sind". (TorgYAto TaesQ. I. Aufzug. 2. Auf.
tritt).

Aber wenn dem Priester die Welt p18ttlioh

"unwegsam und dunkel" scheint. erinnert er eioh an Gott ••
Er bittet Gatt urn Sohutz fUr die Prinlessin und um Eeistand
fUr eich selbst.

Er empfiehlt die Prinzessin ihrer Schutz-

hel1igen Elisabeth (207"",2:31 n. Chr.).

Wie Tasso, findet

Martin nur 1m Stillen und in dar Elnsamkeit Gott und
Ruhe.

Ha.t Martin endlich die riohtige Antwort auf sein

Problem t*efunden?

"Die tie:f'ste Beugung des Menschen 1st

zugleich seine h6chste Erhebung."22
Jeden Morgen liest Martin in der Sohlosskapelle

die Meese.

Diese tlgllche Predlgt sollte eine"Beugung

vor Gott" sein, abet' fUr Martin 1st sle nur sine Gelegenhelt, die Aufmerksamkeit der markgrltlichen Familie zu
feseeln.

Er kann sioh auf die Predlgt gar

niohtkonzen~

trieren. da seine Gedanken nur um Elisabrth kreisen.
Das Motto dieser Erzlhlung k8nnte deshalb sein'''Elisabeth
vor Gott'·, das Motto
Ferrara".

TaBIOS ,"der

Dichter am Hofe von

Martin glaubt der Erwlhl te Gottes zu sein, um

Elisabeths Rettung wenigstens zu versuchen.

Er weiss,

dass Ellsabeths Lebens&uss!ohten sloh beseem warden,

ste kf$nnte lum

wenn sie sloh nioht 1m SOhloss befllnde.

Beispiel re11gi8se ··tTbungen·· in elnem Kloster unternehmen.

Dann k8nnte sie Gott dienen und

Ztt

derselben Zeit Martins

Herz erleiohtern. denn de. wttrde sle in Sioherhelt seine
Allein auf Gottes Hilte kann Martin eich n!cht verlassen,
und er selbst kann Elisabeth nioht jade SekUnde be.chUt.

zen.

Doah Ihre Eltern wollen die Zeitbis zur lhrer

Hoohzeit mit Elisabeth zusammen verbrlngen.

Mach diesem

Misserfolg fUhlt sloh Martin nur nooh ain Wlchter. der
seinen Dienst nie vernaohllssigen dart.
Duroh Nartin zeigt uns Bergengruen. Ob und wann ein
Mensoh das Recht hat, den Mut zu verl1eren.
scheint dem Beichtvater hoffnungslos.

Alles er.

Er wird von

Schwer~

mut ergriffen, und das Sohicksal wird mit 3eder 9unde
grausamer.

Warum muss Martin so viel leiden?

Er /Bergengruen/ geht mit psychologisohem
Soharfslnn an seine Gestalten heran. er antwickelt nicht aus delf Charakteren die Handlung, sondernsohliesst umgekehrt aU$ den
Handlungen auf die Charaktere und fUgt dann.
siehauf die Log1k desCharakters etatsend.
Handlung auf Handlung. 23

Aus Martins Ziegeln der Loglk baut Bergengruen das Haus
seiner Handlung. oder "das Haus des Sohlakeals tt •

Aus

Martins Leben hat der fremde Beichtende Irrnis gemacht.
dooh gerade in der Begegnung mit selnem Schleksal findet

sleh der Priester wieder zu siCh selbst.

9

Martin kann stch nioht verteihen. daIs er 'beinahe
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nichts ttber den Beichtenden weiss.

Er weiss nicht,ob

dieser slch sohon fUr den Mord vorbereitet hat.

Wahr-

soheinlioh beobachtet er Elisabeth jede Minute. 'Bisher
1st nichts passiert.

K8nnte die Beichte nur eln b8ser

Scherz gewesen sein?

Bin '. '·Vielleioht" folgt dem anderen.

V1elleioht hat der Fremde mit dar Verschw8rung und dem
Mordvers~oh

nlohts zu tun.

Vielleicht war der Fremde

Wahnsinnig? FUr elne kurze Minute kann Martin beinahe
aufa.tmen.

Aber nur fUr eine Minute.

die Todesqual wieder an.
nicht in der Kapelle •••
Sterben?

P18tzl1ch flngt

Heute Morgen wa:rr doch Elisabeth
Vielleicht liegt sle sohon 1m

In dlesem Moment kracht "';ein Schuss.

kreuzigt sieh und lluft in d6n Garten.

Martin be-

Ein Gartenarbei-

ter berlohtet, dass der Markgraf versucht habe, vom

Fenster aus, elnen Bussard Zu schiessen.

Bergengruen

stelgert die Spannung bis ins belnahe Unertrlgliche.
Und darauf folgt tine kurze aber v611ige Entspannung.

Die Menschenseel& muss in dieser kurzen Pause wieder neue

Krlfte fUr den nlehsten SChieksals$chlag samrneln.
Martin denkt welter.

Er hat keine Zweifel, dass

der Fremde seine Beichte vor elnem anderen Priester wieder.

holt hat und dass ihm die Losspreohung wieder verweigert
wurde.

Wer k8nnte dieser unbekannte Priester sein? Martin

fUhlt p16tsllch ein brennendes Verlangen, mit diesem
Geistlichen zu reden.

Was ftthlte dleser andere Wissende?

Belde MInner wiesen dasselbe Geheimnis und lelden viel-
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leioht zugleioh.

Beide k8nnten sloh elnander Ihre Seelen

entlasten.
Die Prinzeesirt ist krank, und jeden Tag beim Tisoh
fragt Martin den Leibarzt. wie es Elisabeth gehe.
braucht seine

gan~e

Er

W!llenskraft,n um seine stimme 1m

Gleichmasa zu halten".

Eines MargIns Macht der Leibarst

llchelnd die Bemerkung, "dass Soh611haas sloh in Ansehung
der Prinzessin siner weitgehenden Besorglichkeit h1.nzugeben seheine".

Martin ersOheint es p18ttlioh.

al1e Umsitzenden Uber ihn laohten.

~ls

wenn

Er fragt danach nloht

mehr, denn er darf unter keinen Umstlnden autfallen.
1m Geheimen wartet Martin auf die RUckkehr seines

Oheims.

Auch diese letzte Hoffnung wlrd ihm genommen.

Sein

Oheim wlrd einen verllngerten Urlaub nehmen mUssel'l. Und

Martin muss mit seiner Seele allein weiterklmpfen.
Priester darf er seiner Pf11eht nibht aU8weiohert.

Als
Er

muss Elisabeth bis zu ihrem HOOhzeitstag beschtltzen.

Erst dann wUrde die Gefahr vorbei seine
Ale einige Tage spater Elisabeth wieder die Messe
besueht. trfhlt slOh Martin froh wi. schon lange nicht
meh:b.

Und ex- wird sogar nooh froher, als Elisabeth ihm

nach der Sonntagspredlgt erkllrt, dass ale sloh in der
Tat seelisch welter auf lhre lukUnftigen Aufgaben vorberelten wolle.
ZU

Sie hat lelder keine Zeit mehr, urn Latein

lemen, so dass sie selbst theologische Werke lesen

k8nnte. Deshalb wttnsche sie eine gemeinsame f regelml$$ig

l

'
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wi$derkehrende Lesung eu bestimmten Stunden.

~~rtin

soIl

der Verleser und Ausleger sein ••
Wit kann sich die Stimmung elnes Menschen p18tsllch
Indernl

Auf einmal ftthl t sleh Sch611haae

quellenden Freude erfasst.

voneiner ttber-

Wosind die Sohmerzen und die

Enttlusohungen geblieben? Martin Macht Bofort Vorsehllge
fUr die Lesestunden.
Eifer llcheln.

Sagar Elisabeth muss Uber seinen

Sie verslohert lhm. ihre Eltern wUrden

ihnUber a.lIes Nlhere inf'o:rmieren.
-sohwer IU warten.

Es-fllit ihm sehr

Die Stunden werden p16tllioh zu Tagen,

UndMartin wird unruhig und ungeduldig.

Ilngste Nacht kommt Iueinem Ende.

Aber auch die

lines Tages beginnt

die Markgrltfin von den Lesestunden !u sprechen,und die
Lesungen beginnen.

Bergengruen lKsst Martin nie ohne

irgendelne Hoff'nung. die wle ein Regenbogen ersoheint und
wieder versohwindet.

S ZEN E LLI

DIE

GOLDEN~

STUNDEN DER FREUDE

Des Mensoben Aktionen und Passionen. atin
Wandern und Irren, sein Streben und Versagen
sind umgriffen und gehalten von zweifachem
Wunder. sind umfangen und getragen vondoppel~
tern Geheimnis. Denn jedes M,nschenlebens Weg
fUhrt in eine grosse Liebe. 24
Wenn man alle Mensohen

fragen warde. obsia mehr

Freude oder Leid in ihrem Leben gehabt haben. wUrden
die meisten antworten, dass die Nacht lInger ale der Tag

gewesen sel.

Wer nle gelltten lat. 1st kein Mensch.

Aber wer nie Freude gefUhlt und weitergegeben hat. 1st
auch keln Mensoh.

Liebe.

Wer Freude sit. erntet Frieden und

Und wer sein Herz dem anderen 8ftnet. dem wird

die ganze Welt vor die FUsse gelegt.
Die lwei tlglichen Lesestunden sind fUr Martin
goldene stunden der Freude.

Er kann nioht nur mit Elisa-

beth lusammEtn sein und das Gelesene mit ihr besprechenl

er kann sie auoh in dieser zwel Stunden am beaten beschtltzen.

Der Priester selber hat wenige glUokliche Stunden

in dem Schloss erlebt,.und deshalti erftlllen ihn diese

theologisohen Vorlesungen mit grosser Freude.

statt seiner

Brevierlesungen in den dunklen Korrldoren des Schlosses
darf er nun

bringen.

~wei

Stunden in elnem grUngoldenen Zimmer ver-

Mit Tasso$ Worten k8nnte Martin der Prinzessin

fUr sein grosses GlUck danken.
Weloh einen Himmel 8ffnest du vor mir. 0 FUrstinl
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Macht mich dieser Glanz nioht blind,
So seh ' ich unverhofft eln ewig GlUck
Aus goldnenStrahlen herrlieh niedersteigen.
( II. Au1zug, 2.A.uftrltt)
Am Anfang der Vorlesungen gibt

den

Markgra~en

$S

viele

Te~lnehmer.

und die Markgrlfin. den Leibarlt und

b&thmit ihren Damen.

Elisa~

Ftlr den kleinen und einsamen Hof

bedeuten diese Stunden eine soh5ne Abweoh81ung von dem
grauert Alltag.

Bergengruenbesohreibt haupslchlieh Martins GefUhle

wlhrend dieser twei Stunden.
hat er

jet~t

An Stelle der Einsamkeit

Gelegenhelt. mit anderen Leuten zusammen zu

sein. und ein junger Mensoh wie er brauoht Gesel1scha.:ft.
Der Gelstliche f«hlt ··einen Aufsohwung des Hex-zens, ale
verm8ge sein Blick ihn durch die

Blumen, FrUchte und

Genien der Deoke hindurch zu einer strahlenden himmlischen
Bllue emporzutragen ft • (Das Beiohtsiegel, Seite 651.
Martin fUhlt eln 1hm selbst unveretlndliches
sCheint yom Leben wieder umgeben su seine

GlUck. Er

Del' Sohrift-

steller zeigt uns auch. dass der Priestsr eln ausgezeiehne...
ter Redner 1st.

Man kann seiner Stimme die Aufmerksamkelt

nloht versagen.

Wenn das Gelesene auch theologischer Natur

1st, so wlrd dooh jedes neu aufgenommene Wort fUr Martin
und seine Zuhl'rer eln VergnUgen.

Ein grosser Irrtum ist

es, das Evangelium Christi immer nur mit fr8mmelnder

TrUbseligkeit
Lehre

de~

zu betrachten.

Freude.

Das Evangelium 1st eina

J$SUS Ohristu$ verwandelte Wasser in

4;
Wein, so dass man die Hoohzeit in Kaanan linger felem
k8nnte.

Martin freut slch besonders auf die Lesepausen, wenn
dae Gelesene bespr6chen wird.

Die

Prin~essln

stellt die

erste Frage, vielleicht etwas schttehtern. aber Martin merkt
bald, dass aie geistige SchKrfe und Klarheit besitzt.
Weloh Untersohied zwischen zwel Prinzessinnene

Tassos

Leonore kann ·"die al ten Spraehen" .;und 1st "SehUlerin

des Plato", Elisabeths Ausbildung dagegen 1st e1ne"ungeordnete" gewesen.

Doch ihre na.tUrllche Intel11genz be-

fiehlt ihr, ttber jede gelesene Zelle nachzudenken. Martin

fUhlt sieb wie eln Lehrer, dar p18tzlieh eine
SohUlerln entdeekt hat.
gerKt

'~ln

worten.

b~gabte

Diese Schttlerin fragt. und er

Eifert ja in Feuer". um auf lhre Fragen

~u

ant-

Langsam geht d1eser Eiler auch auf die anderen

ZUh6rer Uber.

Die Piskussionen glelchen elnem spannenden

Tenn1sspiel.

Dae Eis zwisohen Martin und seinen Zuh8rern

1st gebroohen. und eine vollkommene geistige Verblndung
besteht zwisohen dem Redner\;,und seiner H8rerschaft.

Auoh dar Leibarzt nimmt hlufig an den Diskussionen
teil. aber besOnders lieb 1st dem Priester die Anwesenhe1t
der Markgrlfin.

Er hofft noah immer, diese Frau :fUr

seine Absiohten zu gewlnnen.

Noah eine Hoffnung bestehta

vielleioht wird Elisabeth dooh den WunsCh haben. slch,fUr
ziJ.,

eine Weile in eln Kloster zurtlokJ;iehen.
diesen Wunsch in lhr zu "entwiokeln'f.

Er brauchte nur
Dann k6nnte ale auch
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ihre Eltern dazu ttberreden.Man sagt. dass Freude elnen
edlen MensOhen adelt.

FUr Martin leuchtet die Freude

wie ein Stern, wenn die Nacht rlngsum noah so trUb 1st.
Er kann sieh selbst

nl~ht

ver.teheD. Der Tad krieoht

sehleichend herum und kann jade Minute ein junges Leben
ausll$sehen. aber Martin splnnt verwiekelte Plllne, die
vlelleicht gar nioht zu verwirklichen sind.
Und dann

pl~tzlich

kommt der nlohste SChicksals-

schlag in der Gestalt eines fremden und zerlumpten Mannes,
der eines Tages p18tzlich an einer Korridoreoke erscheint.
Der Fremde sprioht schlechtes Deutsch und kann Martins
Fragen nicht beantworten.

Splter h6rt man, dass der

Mann ein i telienischer '-Tabulettkrlmer" gewesen sel,
nicht etwa ein bezahlter M6rder. Martins Aufregung 1st
nlcht umsonst gewesen, denn die Schlosswache wird nach
dlesem Zwischenfall verstlrkt.

Der Priester fUhlt.

dass er wenigstensetwas sum SChutz erreicht hat.

Noch

ein Erfolg far ihnc :r«r seine gute Predlgt zum Jshrestag

einer Schlaoht .wird er von der MarkgrKfin besohenkt.

Sie

sChenkt ihm eine kostbare Aus8abe des lateinisohen Buohes

.R!

C~Ylt8teDel.

Mit 22 Bttchern 1st Det Gotte@staat

·-die letzte grosse Apilogie des Christentums gegen die
Heiden, in der Augustinus

(354~~4)O

n. Chr.) den Kampf

der GotteebUrger in der Kirche gegen die ErdenbUrger.
besonders 1m heidnischen R8merstaat durch die Gesohichte

verfolgte. n (Per grosse Brockhaus, Band I. Selten 508-9).
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Aber weder das Lob nooh das Geschenk k6nnen den
Beichtvater von grauenerregenden Gedanken befreien.

Er

wlrd alles tun, um das Leben der Prlnzessin zu retten.
Aber wenn Gott es anders beetimmt hat?
sie doch sterben?
Auftrag erfUllenl

V1elleioht solI

Darum muss Martin seinen _welten
e~;~uss

a.uf den Tod vorb.reit&n.

Elisabeth. ohne ihr wiesen.
Ihre Seele muss er "in einem

Zustand bringen. 1m welchem sie jede Zeit vor Gott treten
k6nnte".

Vielleioht k8nnte er Elisabeth mit den Worten

aus De civitate Dei, Kapitel XI, tr8sten.

Da behauptet

Augustinus, dass der Tod nach elnem vollwertigen Leben
kein Ubel 1st...

Wichtig 1st nur das Leben 1m Jenseits.

Deshalb Boll der Sterbende slch nicht darUber sorgen.
wie er stirbt. sondern. wohln er kommt, naehdem er ge$torben 1st.
In den Lesungen spricht Martin jettt immer Uber
p18tzlichen Tod und die Vorbereitung darauf.

Unbemerkt

wird Elisabeth das wiohtigste Wesen in selnem Leben.
Die Frage 1st. wie sehr liebt Martin die Prinzessin?

Er /Bergengruen/ ll.at seinen Menechen einen
Winkel in welchem sie vor unserer Neugier
geborgen sind. Sle dttrfen dort mit lhrem
Geheimsten allein saint und as bleibt dem
Anstand unserer Seele Uberlassen, den Inhalt
der nobel bewahrten Gehelmnlsse sChweigend
auslufUhren .25
Dleser Winkel 1st Martins Herz.

Der Sohrlftsteller

erkllrt un$ niohts. wlr sellen unsere elgenen SehlUsee
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ziehen.

Doch sogar in diesem Winkel wird Bergengruens

Mensch "vor unserer Neugier" nleht bewahrt.
1st mensohlich.

Denn Neugler

Der Mensch stellt immer Fragen.

sagt Bergengruen selbst darHber?

Was

"Wlr \/Dtchter/

beantworten Fragen ja nlcht mit der Erkllrung. sondern
roi t der Gestalt, ~um mindesten versuohen wlr das. t, 26

Der Dichter llsst uns allein mit unseren Gedanken und

unserer Kritlk.
Martin beginnt an seinen Beeiehungen IU Elisabeth
selbst zu zweifeln.

Seine Besorgn1s um sieglaubt er

seinem Amt ale Priester sohUldiglu seine

Glelchzeitlg

jedoch verbletet ihm diesel Amt. dae Beiohtsiegel zu

breohen.

Sonst k8nnte erschon llngst dam Markgrafen

auf irgendwelOhe Weise beriehten. dass Elisabeths Leben
bedroht self und dann wttrden 81$ und er

selbs~'gut

behUtet

seln.
Es geht so welt, dass Martin sogar das Schlosss
nicht zu verlassen wagt."Gewisse Personen soll er besuehen, aber diese Mensehen mit belasteten Seelen mUssen
vergebens auf ihn warten.
Hel11g~Lelehnam wagt

Seine bisherig$ Wohnung in

er nur dann aufzusuChen. wenn die

Prlnzess1n eine Ausfahrt unternimmt.

dlese Glnge mit Hast.

Von seinem frttheren Leben fUhlt

er etoh sohon gesohieden.
~wlschen

Und dann macht er

Es

liegt in tlefer Abgrund

dem Leben und thm, und dieser Abgrund 1st das

turchtbare Geheimnis, das er allein tragen muss.

Nur die
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Lesungen verbinden ihn noah mit dem wirkliohen Leben.und
es 1st ihm eln wenig leichter, denn bieher 1st niohts

gesohehen. und fUr diesen unsiohtbaren Schutz kann er
Gott danken.

Er darf auch annehmen. dass seine Waohsam-

kelt Ellsabtth besohtttst hat.

Ausserdem lebt die Prln-

zeesin jetzt zurUckgezogener ale Gonet.
treten in den

Vorderg~nd

Die Vorlesungen

und die Jagd und die

Spasier~

fahrten werden seltener, denn Elisabeth liest jetzt viele

BUoher, bel deren Wahl die dich von Martin beraten ll.sst.
Mit der Zeit entziehen elah viele ZUh6rer den
Lesungen.

Nur die Prinzessin, ihre Damen und der Leih-

ar!t bleiben.

Martinmerkt es kaum. "so sehr war er von

dem aussohliesslichen Gedanken an Elisabeth erfUllt".
(Sette 89).

Wenn das Gelesene besproohen wird, dann hat

Martin das GefUhl. er verstlndige sich mit Elisabeth
"Uber dieK8pfe der anderen hinweg.

Es war ihm als ver-

kehrten ale miteinander in e1ner Sprache. welche die

ttbrlgen Anwesenden nleht beherrsehten. ale umseh16sse
ele belde berelts der Raum eines gemeinsamen Geheimnilses".
(Seite 89)
~/orte

Wir erinnern una p18tzlioh an Tassos glUhende

t

Da daoht' iOh manchmal an mieh selbst und wUnsohte,
Dir etwas sein IU k6nnen. Wenig nur,
Dooh etwas, nicht mit Worten. mit der Tat
wttnsoht loh's zussin, 1m Leben dir IU zeigen.
Wie sieh main Herz 1m stillen dlr gewelht.
(II. Aufzug. 1. AUftritt)
Der Diohter dar! sein Herz 6ffnen, aber der Priester muss

;0
schweigen.
Je

meh~

Martin die Prin!essin liebt, desto weniger

Zeiohen brauoht eX'. urn sie zu verlStehena
Aus se1nen /Martlna/ Worten str8mte~>$ine Glut.
eine heiml10. he SUsSigk.e1 t und teiden.·BOhaft .•.
die ihn selbst fortriseen. Eln Wldersohein,
mehr noah. eine Erwlderung $oloher Str6mnisse
kam. ihm aUG Elisabeths Augen entgegen. ir
fUhlte ihre Seele in seiner Hand.
(Selte 90)
Bergengruen

~eigt

una hier daa Band der Liebe, welches

lwei Mensohen unsichtbar fUr andere Augen verbindet.

Martin hIlt Elisabeths Seale 'in seiner Hand" und lebt
1m ewigen Licht.

Aber naoh dem l1chten Tag kommt immer

die dunkle Naoht.

Elnes Morgans fragt del" Lelbarzt lVIartin pltstzlich,
ob er bemerkt·habe. dass die Markgrllfin sohon salt linge-

rer Zel t die Iles$stunden nloht mehr besuoht habe.
erklKrt. da.ss dear Markgraf und die Markgrlfin

tf

Er

n leh ts

mehr, a.le das Unaufflll1ge ••• die Mittelmltsslgkeit lieben".
Gegen'n.alles trbertriebene haben sie tine Abneigung.

lVIarkgrlfin

Die

liebe keine "EinflUsse" und es wire ihr uner..

wilnsoht. wenn die PrinzEussin allzuwei t

II

dar FreJnunigkeit geriete u •

Er selbst wttrde

(Seite 9')

in einen Eifer

eich garnioht wundern, werm die Markgrltfln die Lesestunden eines

Tagesabbreohen liease,

gibt der Leiba.rzt lVlartln einen Rat;
Prinzessin

ist~~Sle

Am Ende des Gesprltches

ffS O anziehend die

mttssen sloh klar sein, dass keine
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S2
Besen.

FUr AUgtlstinus 1st Liebe dae Mass aller Dinge.

War an der Liebe sUndigt, begeht eine SUnde an Gott •••

Del' Mensch soll se1n elgenee Wesen 'Verneinen und ganz
1m anderen Menschen aufg$hen.... gerade wit Martin das ge-

tan hat.

DoOh Augustinus selbeI' VIaI' kein Vorbl1d in der

Liebe tum Nlohsten-·er verachtete Ketzer und klmpfte
gegen die Peleglaner.

Es

le~

auoh nicht m8g1ich, $lIe

Menschen gleiohmlssig zu lisben.Sogar Christus konnte

es nicht. er liebte Johannes mehr alB seine anderen
JUnger.

Auf seinem Zimmer hat der Prlestereinen Trlnenausbrueh.Er hat physische und psyohieche $ohrner$$n.

Del'

Untersohied swisehen beiden 1st. die ersten vergisst man

mit del' Zeit, aber die letlteren werden irrnner grausamer
und geflhrlioher.

Martin ftthlt, daBS eX' "On Felnden

umgeben 1st. die sOhon die ganle Zeit hinter seinem

RUeken geredet haben. Er k8nnte mit Tassos Worten

kla~

gent

Ich fUhle mir das innerste Gebein
Zereehmettert, und lOh l.eb'. urn es 11.1 f"Uhlen
Verawelflung fasst m! taller Wut rnloh an •••
(V. Aufzug. 5.4uftritt)
FrUher hat er die Markgrlfin s$hr gerne gehabt. aber
jetlt ersohelnt 8ie ihm ale eine kilte und listige Frau.
die das Leben lhrer Toohter aufa Spiel setzt.
maoht sich 01 ttere VorwUrfe.
in Gedanken, der

Prin~essln

Martin

Er hat siOh. wenn auoh nur

enger verbtmden geftlhlt, ale

elnem Priester erlaubt 1st.

Doah was fUr einen Eindruck

hat er da.bei auf seine Umgebung gelllacht?

Trifft de:r Ab...

bruoh dar Lesestundenwirkllch nur den ·'BeschtltaerfJ in
ihm?

W$nn einem Menschen die letzte HOftnung genommen wird.

dannbeginnt 'er. langsam zusterben. Wet ihm diese Hoffnung raubt. st8sst ihn in den Abgrund.

Sogar Prometheus,

ein trbermeneoh, konrtte seine unendliohen l1nd unertrltgli..

chenSchmerzen nur deshalb ertragen und aushalten, weil
er die Hoffnunghegte, einea Tages befreit
Martin sleht keine Hoffnung mehr.
ihm gencSmmen.

onen gefallen.

III

warden.

Die einzige Freude 1st

Der Vofhang 1st tiber di.e goldenen Illus1...

S ZEN E IV

1li HOCHSTER VERZWEIFLUNG
Die Angst 1st da, aeit dar Mensch aus dem
Garten gestossen und auf das Feld getUhrt
wurde. das er nun unter MUhe bebauen soll.2?
Die h8chste Stufe des leidens 1st die Verzwelflung.
Damit muss die Mensehenseele klmpfen.

Die Verlweiflung

kommt und geht wie ein Gewitter. und danach wird die
Seele noah sch8ner und mlohtiger ale vorher.

Der Mensch

1st gerettet, wenn er ein Fenster in selnem Geflngnls
des Leidens 8ffnen kann.

Dar tebensinstlnkt mobilisiert

den Wlderstand gegen die Verlweiflung, aber die

Ungewiss~

heit Ilhmt den Mensohen, und er wird passiv und krank.

Die Frage 1st, warum gera.de gute lVlensehen am meisten
leiden mUssen.

Warum soheint das B8se Uber das Gute zu

slegen?

Mit dem Ende der Lesestunden soheint es Martin.
dass "dem Verlauf des Tages das Gerippe genommen" 1st.

Was 1st ihm Ubrlggebli&ben? Ausser der Angst nur noch
Schwermut, Einsamkeit. Misstrauen und eine

gan~

unertrlg-

liche Zukunft.

Wenn Bergengruen seine Gestalten den Ihnen
besonders zugeordneten Raum des Sehioksals betreten llsst, fUhrt er aie in eine Situation.
in der e$ keln Ausweichen glbt. Die TUr wird
hinter lhnen zugesohlagen. sie sind eingesOhlossen in diesem Raum ••• 28
Die Tar hinter Martin 1st zugesohlagen.

Er fUhrt sieh
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allein in seinem Geflngnis der Verzweiflung.

Genau wie

Tasso, leidet auCh Martin an Verfolgungswahn.
'tet Feinde tlberall.

Elisabeth tun?

Was kann er Uberhaupt

Er

vermu~

noah fflr

Er kann nur die Brevierlesungen auf den

Korridoren wieder aufnehmen. aber er muss jetzt ganz untluffllllg und vorsiehtig sein, denn jede Annlherung an
die Prinzessin wird beobaohtet.
fUr

Er kann. Gatt sein Leben

Elisabeths Leben anbieten_i Wenn er fUr

die Prin.-

lessln nicht leben darf, dann will er fUr sie sterben.
Martin hat sagar die geheime Hoffnung. dass er ermordet

werde.

Aber wUrde sein Mord eine L8sung des ganlen Prob-

lems bedeuten? Wer wttrde dann Elisabeth besohUtzen?

Und dann erwlgt Martin, dass er den Markgrafen um
sofortlge Enthebung von seinem Posten bitten k6nnte.
Er k8nnte sogar weglaufen. aber wenn

Untat geschlhe?

ge~de

danach die

In seinen Gedanken sucht Martin einen

Ausweg. abar alles 1st umsonst.

Er dart sogar den BisChof

nlcht besuchen, denn der Mord k8nnte ja lur glelchen Zeit

geschehen.
leben?

Wie wUrde er dann mit stine. Gewissen welter-

Martin hat den Glauben verloren und "die Furcht

1st allgegenwlrtig undlauert stlndlg auf die VerfUhrung
des lVIensohen und oft hat sie auoh leichtes Spiel". 29

Wenn Martin nur ein wenig GlUck MItt., dann k8nnte er
sloh ruhig auf Gott verlQssen. denn Er allein hilt unsere
Schicksale in Seiner Hand.

Martin sollte darauf vertrauen.

dass Sein Wille geschehe, aber die Angst 1st mlohtlger

als der Glaube.
Obgleloh in Christus die unerh8rte Gr8ase
der unfassbaren Gottesliebe dam Mensohen sloht.
bar geworden lat. vermag er nicht, dieser Ver...
kUndigung ~u trauen, eioh ihr eintach hinzu~
geben•. sondern verharrt kleingllubig wieder
in Zweifel und Angst.
c

Aber die mensohl1ehe Natur 1st kle1ngllublg und. misstrauisah.

Gottesliebe scheint welt wag tu sein. und der Mensoh wird
Die Welt scheint· fUr

von Angst uberwll tlgt.

Martin "eln

Widerslnn" zu sein. und dooh Macht er sioh VorwUrfe.
dass er seine Sohutzpfl1chten vernaehllsslgt hat, um alle

seine MUhe und alle seine Kraft den Lesestunden IU schenken.
Man k8nnte sagen, dass Martin ein Pflichtmensoh, aber keln
Gottesmensch 1st.

In dieser zeit seiner gr6ssten Verlweiflung verln·
dert etch der Priester nicht

tlusserlloh.

nu~

seeliseh. sondern auch

Er sieht elnern Zeloten Ihnlioh, mit seinen

"flebrisch glUhenden" Augen und "vorgesohobenen Baoken}mochen". (Seite 11:3)
sChwunden.

Jed. Fr$iheit des a.mUts ist ver-

ErfUhlt s10h von allen beobachtet und ver-

urteilt, obwohl er die Prinmessin. nur selten sleht.
denkt Elisabeth von ihm?
meiden.

Beide sCheinen einander IU

Martin hat Angst, Elisabeth IU tretfen. denn er

1st einem Nervenlusammenbruch nahe.
hat sloh verlndert.
verloren.
1st.

Was

Auch die

Pr1n~essin

Sle hat lhre letste klndllche Spur

Martin sieht. dass Elisabeth ihm entwachsen
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In~wlsohen

hat das Sehioksal den nlehsten Schlag

fUr Martin sohon vorbereitet.

Ale er eines Tagea mit

Elisabeth und ihrer Dame durch den Park geht. steht
p16tllioh einealte Bettlerin vor lhnen.

liche M8rderln?

Elne warscheln-

Die Frau bettelt urn Geld, aber Martin

flngt an, aie in der Gegenwart Elisabethsund Frluleln

Eeckums aU8!U8Chimpten.

Er verliert den Kopf' er denkt.

da.ss er ganz allein 1st.

Angst hat ihn tief erniedrlgt.

Eln Priester darf nie seine Geduld verlieren. denn Geduld
1st die gr8sste Tugend eines Christen.

Martin llsst die

Frau gar nlcht antworten. er droht nur mit Elnsperren.
Ale die Bettlerin versChwunden 1st. sieht Elisabeth den
Priester befremdend an, und dann gibt .1e ihrer Dame ein

GeldstUck, urn der Bettlerln nachluel1en.
beide alleln.
turehte.

Jetzt sind sie

Elisabeth magt. daIs 8le slch vor Martin

AnechlletlJsend fragt sie sorgenvoll. ob Martin

Kununer habe, und sle fragt es so freundlich. dass es dem
Priester sehr schwer tlllt, sleh ttt beherrsohen..
Be~egung

Uberwlltlgt ihn fast.

BeckUm lurtlok.

Tiefe

Aber dann kommt Frluleln

Der getKhrlichste Moment 1st vor-be!.

Martin hat eich benommen. wle ein Muttertler, dessen
Junges von JPlgerneigekrelst let.

Splter :f'indet er in aelien Gedanken doch Trost.
Elisabeth hat Angst

VOl"

ihm gehabt, trotldem konnte 81$

gleloh wieder freundlich und besorgt sein.

ale ihn doch gem haben.
ten Herzen wohl.

Deshalb muss

Dleser Trost tut seinam

lerwlhl~

Zugleioh aber scheint ihm die Prlnzessin
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"die Braut des Todes"

JU

sein, und seiner Meinung naeh:

1st die Markgrlfin alleln schuld daran, daIs die Lese·
stinden

abg~b~oohen

wurden.

Er f1.Ihlt es--gerade wle

Tasso 1st er eln GefUhlsmensch. is 1st mensehlich. sioh
IU

lrren, denn

geradEh~dle

Prinzessin hat den AbbruCh del'.

Vorlesungen gewUnaoht. Warum? Martins Oheim, lhr Lehrer,
hatdle Welt. fUr s1e immer nur "we1tergesteokt tt und nicht

"entgegengesetzt". wie Martin as getan hat.

Und Elisabeth

ist noch nicht welt genug von ihrer Kindheit entfernt, um

die Lehre des Oheirne vergessen zu k6nnen.

Die Lesestunden

sind fUr sie eine "entgegengesetzte Welt-' gewesen, die sie

Martin seIber scheint

lang$am verwirrt hat.
gew8hn11cher Priester

Itt

ih~

kein

seln. sondern eln Mann "wie von

den Farben .der Legende gemalt

lt

,

Dieser BOhene Mann. der

wie ein r8misoher Held aussieht, "r1ss den Vorhang plltz-

lich fUr ale zu SeiteR

(Se1te 128)

Ein neues "seellaohes

Abenteuer*' hat Martin in fhr erweokt.

Er hatte ein.Feuer entzOndet. in dessen sohreck-hafter SUsse sie sloh versengt· ftthl te •

(Seitt 128)

Elisabeth ftthlt, das. sie ein&r Liebe nahe 1st, und dieses

neue GefUhl erweokt Angst in ihr, denn Liebe und Angst
gehen Hand in Hand.

Sie 1st three Herlens nioht mehr

sioher, und hat ein 'iMisstrauen gegenUber Clem Ausserge.

w6hnlichen".

Elisabeth merkt die Wandlungsflhigkeit in

sleh selbst.

Sie vergleicht Martin sogar mit ihrem
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Verlobten.

Die Liebesfls.mrne 1st fUr ihre Zukunft gefKhr-

l1ch. und sie muss eta eo sOhnell wie mtlglioh aus18schen.

Das Leben 1st fUr lV1a.rtin sinnlos geworden.
Htmde sind gebunden und alle wege versperrt.

Seine

Das Fenster

in seinem Gef'Mngnis des Leidens bleibt geschloss&n.

Er

1st von Angst schon so vergiftet worden, dass er keine
Rettung fUr ihn g1bt.

eu Stunde.

Die Krftfte verlassen lhn von Stunde

Martin wlrd apathisoh. Sogar die RUekkehr

seines Oheims bereitet ibm keine Freude roehr.
Zeit hat kelne Bedeutung mehr fUr ihn.

Auoh die

Es sind ja nur

Gottesstunden. die vergehen.

Das Sprichwort sagt. man

solle seine Zeit wahrne'hmenl

Martin hat Elisabeth a.ut

lhren Tod vorbereitet.

Vielleioht sollte er jede Minute

ausnUtzen und sich selhf,;t auf' tt$$inen eigenen Tod vor-

bere1ten", (Rilke)

S ZEN E

V

12IDl BESUCH DES FREMDEN GASTE§
'-Der Gast". so nennt Bergengruenden 'rod
einmal.. Dadurch. 1st dem 'rode aein Stachel
sChon genommen.3 1
Frtthe Christen haben Schmerten verherrlioht. tIlden

nlherte sie dem Tode und damit Gott.

Das lrdlsche Leben

war fUr sle unwiohtig. dam einzig wahre Leben bestand 1m
Gottesre16h.

Da das jensei.tige Leben nul" durch den Tod

erreicht werden konnte, sehnten ale sleh ihr ganzes Leben
lang nach dam Tode •••

Mit jeder Minute und jedem Herzsohlag kOtnJnen wir dera
'rode nlher.

Wlr k8nnen an Gott, Unsterblichkeit und Leben

zweifeln, aber den '1'od kann

~,.keiner

verneinel'lt

lebt der Mensoh. ale o'Oes keinen Tod gibe.

Und doeh

Er lacht und

waint undversucht sein gant;e$ Leben lang. die Todesangst
zuUbeX1tinden.

Nicht die Angst vor dem Tode selbst.

sondern die Angst vor dem Sterben plagt una.
1st der Tod schreeklich oder gut? Bergen~
gruen kennt keinverkrampftes JenseitsgefUhl •••
Be! ihm 1st nioht Sterbenk8nnen die gr8sste
Kunst, dar Tad 1st nur ein Tell. Das Leben
1st Bergengruen ebenso wiOhtig. Die Harmonie
..
aue dies&n Gegensltsen 1st eSt was er anstrebt. 32
Wenn ein Mensch vor Angst nioht mehr

1st sein Leben getlhrdet.

sehla~en

kann,

Martins Nlchte sind unertrKg-

lioh geworden. und er weiss nicht mehr. wo die Alptrlume enden und wo die Wirklichkeit beginnt.

Eines

nachts weekt ihn eln Schuss.
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Doch 1st ee keln Sohuss. son-

dern nur eln Klopfen an d&r Tar.

Eln Junge von dem Gast..

haus ttRoter (JohS" holt HochwUrden. da. einer der Glste

1m Sterben liege.

Es 1st zwei Uhr nachts.

Der V!erzehn-

jlhrige erklHrt. dass er den Kamen des kranken Handelsmannes nicht wisse..

D1eser solI p16tzlieh erkrankt sein

und habe dringend gebeten, zum Priester Sch81lhaas auf's
SchlOss tu sehicken.

Nachdem lVl8.rtin elch in der Sakrlstei mit den tUr die
Sakramente Erforderliohen versehen ha.t,. geht er mit dam

Jungen zum Gasthaus.

Ermuss Ubar Leben und Tod nach-

Er fUhl t i'dass zwischen dem Himmel und der Erde

denken.

die Nlhe und Entfernung nicht in den Massen dar lVienschen

zu messen wlren" ,

Gerade wle zwischen Leben

und

Tod.

Diese lwei gehen Hand in Hand, und ohne das Eine wUrde
aueh das Andere unm6g1ioh sein.
reitung auf den Tod.

Das Leben 1st eine Vorbe.

Der Tod vergisst una nie, dooh ein

schneller und sChmerzloser Tad 1st Gottes h8chste Gnade
auf Erden.

Die Nacht 1st feuoht und trUb. aber Martins

froh.

Her~

1st

Ihm 1st etwas von der alten "Eindeutlgkeit seines

Amtes"zurUokgegeben,

tr8sten.

Er ellt einen fremden Sterbenden

Gleich in dem ersten Augenblick hat Martin in

dem Sterbenden jenen Beiehtenden erkannt.

Die e.lte Erre..

gung stelgt dem Priester wieder in die Kehle.

Seit WOQhen

hat ihn dieser Mann in seinen Gedanken gequllt. Der
Kranke erkllrt. er habe Gift genommen.

Er m80hte beichten,

denn sein Ende sel nahe.

Bei dem Lioht einer Kerze

bereltet Blch Martin fUr die BelOhte vor.

Aber alles,

was der Mann sagen kann, !st."Ieh armer. sUndiger Mensch
bekenne ••• " In diesem Augenbliok filit ein Schuss, und
die Beichte bleibt unausgesprochen.
vor Martins Augen.

Der Fremde stirbt

Der ToO. hat einen Menschen ausgewlhlt.

Und wen der Tod elnmal auswlhlt. von dem llsst er nicht
mehr abe

Martin wlrd von Fureht tlberkommen.

Wir kennen

unser IJeben fUr andere Mi tmenschen opfern. aber an ihrer
Stelle sterben. k6nnen

l!chste.

wl~

nleht und das 1st das Shreck-

Doah

Der Tod 1st .tk8ni,glich ft • aber weil dureh ihn

derMensch aus seiner lrdlsohen AbhKngigkelt
Er gibt ttFre1hei t't, da er den
Menschen vor aller Lust Ml Irdi$chen und VOl'
dar Todesfureht barreit.))

er18st wird,

Wir wi.sen nloht. wieviQl der Fremde gelitten hat, aber

jetzt 1st er fret von allem Leiden und der ewigen Angst.
Er braucht sogar nleht mehr beichten.
Ale Martin elch Uber den Getroffenen beugt, kracht
es nochmals, und der Priester fillt seitwflrts tiber das
Bett.

Drelmal 6ffnet Martin die Augen.

sleht er Blume.

~Iuser

auf eeinem Gesicht.

Das erste Mal

una spUrt die FrUhsonnenstrahlen

Das zweite Mal erflhrt er. dass er

auf elner Bahre getragen wird.
das Sohloss mit dem Sohlossturm.

Das drltte Mal sieht er
Von seinem Dache weht

die Fahne. die auf Halbmast hlngt und sohwarz umflort 1st.

Ihm wird erkl!rt. dass Elisabeths

Martin schreit auf.

Verlobter,der Erbprinl Georg Phillip. geatern auf der Jagd
enl
durch ein Sturz yom Pferd zu Tode verunglttokt eel. Diesen

Morgen ha1Je e1n Kurler die Na.ohriohtgebraoht.

Martin versteht. dass di$ Gefahr fUr Elisabeth vor·
be! 1st.

Alle Zweifel sind niohtig.

Er llcheltglUoklioh-·

vielleioht mum ersten Mal seit langeI' Zeit.
Angst Uberwunden.

Er hat die

WUrde Mart1nsterben, so wOrde seine

Seele doeh weiterleben, gerade wie das Glas in Bergengruens
Gedicht "Bestimmung··.

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
Das Glas 1st nlchts.
Undsollte denn die Scheibe einmal splittern,
in jeder SOherbe wUrde welterzittern
Die ganle Her~11ohkelt desganzenLiehts. 34

ABSCHLUSS

DIE SEELENPROBLEME 1M SPIEGEL DES SCHRIFTSTELLERS
0

Manche SOhriftstel1er lieben es, daB Thema des
Seelenkonflikts zu behandeln. manohmal sogar in mehreren

ihrer Werke.

Schon in seinem erstenRoman Dap.Ge,e!1

dis Atums (1923) befasst sloh Werner Bergengruen mit der
Sohuld und dem sChliesslichen Untergang eines jungen

Studenten.

In dem Roman D!t GrgsgtY[ann ynd diS G,rlpht

(1935) reglert ewige Angst.

Duroh eine geheimnis\Yolle

Mordtat stUrzt der GrQsstyrann seine Untertanen in Schuld,
Angst und Irrnis.

In dem Roman

Am Himme1wie

g.yfErd.1"l

, (1940) werden der Kurfttrst von Brandenburg und seine

untertanen von Todesangst uberwlltigt.

Elne Flut wlrd

prophezeit und der Weltuntergang sOhelnt nahe.
betont. daes kein Mensch von TodesangstOund

Bergengruen

Gef~r

ver-

schont wird •. Doch alle Schrecken sind zu tlberwlnden. Angst

geh6rt auoh tu dar ewigen Ordnung Gottes und nur Er kann
eine Menschenseele davon befrelen.
Dam streoen der Men$chheit hat langsam die verschiedene TUren der unbekannten wissensehaften ge8ffnet. ner
Mensch spiegelt sloh in seinem Erfolg oder seine KUltur,
doch seine seelichen Problemekann er noch immer nioht

18sen. In Bergengruens Werken sehen wir versch1edene
seelische Prahleme.

Wi. ein KUnstler malt er fUr den

Leser Mensohenbl1der und

~eigt

s1$ 1m richtigen Licht.

Dann set£t er diese Bllder in alte. goldene Rahmen.

Bergengruen sChrieb Das Beichtsiegel 1946. ale er
in ZUrich wohnte.

Die spannende Handlung in dieser Novelle

splelt sich in einer Menschenseele ab.

Der Ort dar Hand-

lung 1st die Seele Martins, wortlber Gott herrseht, aber wo
Martin selber herrschen m6chte.

Dooh kein Mensch kann

ttber seine Seele herrschen--ebenso wenig wle er Uber seine
Gebur; und se1nen Tod herrsohen kann.
Mensch in Verwirrung.

Martin 1st ein

Elnerselts will er Ubermenschliches

lelsten--Elisabeth vorn Tode zu retten--andererseits aber
klammert er sloh an den Boden der Unwlssenheit und Angst.
In seinen Werken befasst sieh Bergengruen mit Seelenklmpfen der Menschen.

Ne'ben dem Lebensinstinkt sind

Neugier und Angst die mlehtigsten-.'.UrgefUhle. dann der
Mensoh 1st ein neugieriges Wesen.
sein ganzes Leben lang.
Antwort haben.

Er fragt und zweifelt

Auf jede Frage-will er elne

Wenn er sie gefunden hat, wird er sle ent.

weder annehmen oder a.blehnen.

Der Kreis dieses ewigen

strebens naoh Wahrhelt 1st das Kennmeichen des Mensohen.
Bergengruen versucht Uber den Kampf Iwischen diesen drei

Urgeftthlen und der ewigen kosmichen Ordnung hinauslukommen.
In dam Be!cht§iegel betont Bergengruen den Kampf
Iwlschen Martins Glauben und seiner Angst.

Er fUhrt den

Leser bis an. die fernsten Grenzen einer Menscheneeele und
llsst den Leser in ';;den tiefsten Winkel dieser Seele

hinein~

sehauen.
Der Lebensbaum hat lwei

Wur~eln.

Sehmerten und Freude.

66
Jeder Mensch wird duroh Schmereen geboren. und er muss
sein ganzes Leben 1m SChmerlen verbrlngen.

Duroh Martins

Gestalt zeigt uns Bergengruen, dass es dem Mensohen unBIlJglieh 1st, Ubermensohlloh zu werden.

tiefster Verzweiflung.

Er versuch vergebens, dem ehaotl.

Bchen Leben zu entfliehen.
1st, dass er 1m

vertraut.

1~ie:rsten

Martin lebt in

Die gr8sste Sohwlche Martins

seines Herzens nicht a.uf Gott

Die J31bel lehrt. dass

wir unersQhUtterl1ches

Vertrauen in die Allmaoht Gottes und seinen Ratschluss
haben sollen.

Dagegen verst6sst der Priester. indem er

sloh von seinen Phantasien treiben Illest, die ihm den Tod
Elisabeths vorga.ukeln.

Martins Seelenruhe let

Zwelfeln an Gott muss er mit Angst bezahlen.

hin.,~

Sein

Endlich

muss er dOOh zugeben. dass Elisabeth Ihr eigenes Schioksal
annehmen, ertragen und erfUllen muss, und dams er nicht
ihr Sehlcksal tragen kann.

D$nn Gott bestlmmt das

Sehlck~

sal jedes Mensohenr

Iah bin tlicht mein, du
Keiner kann sein eigen
Ioh bin nicht dein. du
Keiner kann des andern

blst nioht dein.
seine
bist nioht mein.

sein.)S

Martin und Tasso k8nnen beide dem Zwang der Saele
nicht entweichen. genau w1e "Die Zwlesplltlgen" 1m Bergengruene Gedicht.
Wir sind gemacht. 1m ','Widerspruoh zu schweben,
ZU fluten und saturnlsch zu versteinen. ~6
Und eine Hand nur kann dam Siegel heben. J

Das Verhalten jedes Mensehen dar ZWiespalt gegenUber 1st

anders, abet- auChdie jewel1ige Zwiespalt 1st nicht die
gleiche.

Tasso schwankt zwisChen dar Pers8nlichkeit, die

er 1st, nUmllch dar weltfremde, unaichere Dichter. und der
Pers6nlichkeit. die er sein m8oht•• der kUhle, Uberlegene
Diplomat.

SelneSeelewlrd bald in die eine Riohtung und

bald in die andere Rlchtung geriss$n.

Martin stehtauf

der Grenze zwischen Pflicht und Liebe.

Von dieser uner-

trKglichen Situation entwickelt slOh das Seelendrama.
Tasso und Martin sehnen sioh Inetinktiv naoh SChutz und
Verstlndnis, aber anstatt Sohutz findensie Verzweiflung.
Ulld

anstatt Verstlndnis Elnsamkeit.

Waff'e dar Seele.

Angst 1st elnomlchtige

Beida MInner sehnen eioh nach dam Tode,

aber dieser wird Ihnen versagt.

DasSohioksal 1st nioht

barmherzlg', es belegt die }felden dieser Seelendramen mit
dar h8¢hsten strafe--dem Leben.
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